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Afb. 3: Determinatie in het veld van plantesoort uit ruderale kruidenzoom. Polen. Juli, 1976. Foto: 
ƒ. Ogink. 
Afb. 4; Determinatie in een hotelletje van plantesoort uit proefvak. Polen. Juli, 1976. Foto: /. Ogink. 
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ON TYPES OF TENSION ZONES 
BETWEEN DECIDUOUS FOREST (QUERCO-FAGETEA) 
AND GRASSLAND (FESTUCO-BROMETEA) 
Hem van GILS1 
Division of Geobotany, University of Nijmegen 
Nijmegen, The Netherlands 
Résumé 
Cet article traite des communautés végétales qu'on trouve dans les zones 
de tension entre les forêts et d'autres formations, aux basses altitudes et latitudes 
de la partie occidentale de la région euro-sibérienne L'étude porte surtout sur les 
associations de l'alliance Geramon établies sur les franges forestières de l'Europe 
moyenne, mais l'auteur décrit aussi quelques communautés similaires d'Amérique 
du Nord 
Abstract 
This article deals with plant communities to be found in tension zones 
between forests and other formations, at the lower altitudes and latitudes of the 
western part of the Euro-Siberian region. Most of the attention is given to the 
Geramon associations of forest fringes in Medio-European region, but the author 
also describes some North-American similar communities 
Introduction 
The theme of this symposium is the 
forests of the northern hemisphere. 
Within this framework my contribution 
is only a "marginal" one. It will deal 
with zones where summergreen decid-
uous forests reach their limit. Neither 
the alpine nor the boreal timber line 
will be discussed here, but only forest 
borders at the lower altitudes and lati-
tudes of the western part of the 
Euro-Siberian region. The indicated 
types of wood borders may be of 
climatológica!, topographical as well as 
anthropogenic origin. Tension zones of 
forests and other formations would not 
be so remarkable if their floristic com-
position were merely a mixture of the 
floristic stocks of the two bordering 
formations. It is rather the observation 
that in several cases tension zones 
have their own floristic characteristics 
that stimulated our interest in this 
subject. 
The starting point of this paper is a 
type of forest fringe known in synsys-
tematic literature as Geramon sanguinei' 
Tx. 60 apud Th. Müller (61) 62. First 
we will summarize the chorological, 
floristic and ecological characteristics 
of the Geranion. Next we will compare 
the Geranion both with the transition 
zone between the Medio-European 
forest and the Sarmatic2 grass steppe 
belts and with several types of tension 
zones between forests and other forma-
tions within the Medio-European region. 
Finally we make a qualitative and quan-
titative analysis of the distribution areas 
of the leading species of the Geranion. 
1
 Present address. I T C , 144 Boulevard 1945, Enschede, The Netherlands. 
2
 Phytochorological designations are explained m Figure 1. 
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We will discuss whether communities 
similar to those of the Medio-European 
Geramon have been developed on the 
North-American continent 
Syntaxonomy, synchorology 
and synecology of the Geranion 
The first association of what is known 
now as the Geramon alliances was 
described as forest steppe fringe, 
Dictamno-Gerametum, by Wendel berger 
(1954) from hillsides m the Pannoman 
part of the Danube valley near Vienna 
From southwest Germany and some 
bordering territories several forest 
fringe associations were described and 
classified m a new alliance, order and 
class, resp Geramon, Onganetalia, 
Tnfolio-Gerametea by Muller (1962) 
Later on, the known distribution area 
of these community types was consider­
ably enlarged towards the north by 
Kielland-Lund (1965) and Tuxen & West-
hoff (m Tuxen 1967), towards the north­
east by Falmski (1966) and Marstaller 
(1969, 1970) and towards the southwest 
and southeast by van Gils with different 
co-workers (van Gils & Gihssen, 1972, 
1976, van Gils, Keysers & Launspach, 
1975, van Gils & Keysers, unpubl , 
van Gils & Kovacs, 1977) Broadly 
outlined, the already described Gera-
mon localities (Dierschke, 1974 a, b, 
van Gils et al, I с) cover the middle-
European deciduous forest region 
(Fig 1) 
The diagnostic species group of the 
Geranion includes Geranium sangui-
neum, Dictamnus albus, Trifolium alpes­
tre, Τ rubens, Τ medium, Coronilla 
coronata, Thalictrum minus, Inula hirta, 
Calamintha clinopodium, Veronica teu-
cnum, Peucedanum cervaria, Ρ oreo-
selmum, Laserpitium latifolium, L siler, 
Clematis recta, Buphthalmum salicifo-
lium 
The Geranion may be either a natural 
edaphic community or a naturai or semi­
natura! serai stage of definite wood 
and/or grassland communities The 
Geramon is mainly found on dark or 
yellow (or xero-) rendzmas or on sub­
strates that are scarcely worth the name 
of soil, such as boulder fields, or almost 
bare marl outcrops The substrate of the 
Geranion is stony and mostly neutral to 
alkaline In some cases however a 
slightly acid upper layer is indicated by 
the presence of Genista sagittalis, Cal-
luna vulgaris and/or Potentina alba 
The Geramon is not resistent against 
regular grazing, annual mowing or fer­
tilizing Beside this, the Geranion is 
especially found in stands with intermit­
tent sunlight conditions, but some 
stands are fully exposed to sunlight The 
consequence of the intermittent sun­
light is a reduction of the vigour of 
hehophytic grassland species 
The Geranion and other types 
of forb fringes 
Forests are able to occupy almost 
the whole Medio-European landscape, 
whereas in the semi-natural man-created 
landscapes, besides fields, it is especially 
grass that dominates pastures and 
meadows Forb communities can devel­
op only m marginal situations Natural 
forb communities are found at sites 
where either regular disturbance of soil 
and vegetation or climate prohibited the 
development of a closed tree canopy 
The following factors may be working 
alone or in combination with each other 
sliding grounds (Geo-Allianon, Gera­
mon), inundation or fluctuating ground 
water (Filipendulion, Geo-Allianon, de­
position of organic material (Filipendu­
lion, Geo-Allianon), reduction of the 
vegetation period either by cold season 
alone (Adenostylion) or by its combina­
tion with semi-arid summerpenods 
(Geranion) However the majority of 
unwooded sites fitted for forb com­
munities have been created by anthro-
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pogenic factors. For all the reasons 
mentioned the Geranion and other forb 
communities have an extremely re-
stricted time and/or habitat niche. 
All conceivable transitions in space 
and time can be observed between forb 
communities on the one side and tree 
and grass dominated formations on the 
other. Therefore the classification of 
forb communities is troublesome. We 
see, therefore, a rather diverging clas-
sification of forb communities in higher 
syntaxonomical units. The Filipendulion 
is classified in a grassland class (Moli-
nio-Arrhenateratea), the Adenostylion 
in the structural heterogenous class 
Betulo-Adenostyletea and the Trifolion, 
the Geranion, the Geo-Alliarion and 
the Epilobion in forbland classes (resp. 
Trifolio-Geranietea, Artemisietea, Epi-
lobietea). 
The Geranion related to other 
formations 
The Geranion diagnostic species 
group tend to decrease in the Ostryo-
Carpinion from the early descriptions 
(Beck von Mannagetta, 1901 ; Adamovic, 
Figure 1. Phytochoria of Europe and Geranion localities. 
Phytochoria: 
— temperate zone (1): BOR = boreal chorlum; ATL = atlantic chorium, M-EU: Medio-European 
chorium; 
— submeridional zone (2): SUBMED = Submediterranean chorium, SARM = Sarmatic chorium, 
EUX = Euxinean chorium; 
— transitory between (1) and (2): S-SARM = Subsarmatic, PAN = Pannonian chorium. 
Geranion localities: 
— shaded areas, several Geranion associations, 
— dark dots, on Geranion association; 
— open dots, incomplete data about Geranion communities. 
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1909; Horvatic, 1963) towards the new­
est descriptions (Horvat, Glavac and El­
lenberg, 1974; van Gils ef al., I. с.) 
mainly because of refinement of the 
analytical technique. 
The Geranion diagnostic species 
have been found also in the bordering 
zone of the macromosaic of the Sar-
matic meadow steppe and forest 
(Fruticeto-Quercetum caricosum mon-
tanae), in the meadow steppe on sandy 
soils and in the Sarmatic Oak-Pine 
mixed forests on sand (Walter, 1974). 
The Pannonian-Danubia scrub-
grassland micromosaics of edaphiclima-
tological origin have been character­
ised (Jakucs, 1961) by almost all taxa 
of our Geranion species group. Finally 
it should be noticed that several taxa 
of the discussed species group have 
been observed m Pine forests in Valais 
(Switzerland), Domogled (Rumania), 
Karst (Yugoslavia) and Seslerion variae 
grasslands in Valais (van Gils div., /. c). 
Flora elements of the Geranion 
diagnostic species group 
FLORA ELEMENTS OF FRINGE AND GRASSLAND 
IN WEST ILLYRICUM 
For our quantitative analysis we 
accept the flora regions as delineated 
by Walter and Straka (1970), but nomen­
clature has been changed in some 
cases3. The distributional diagnoses of 
Walter and Straka (I. c.) were concen­
trated in seven broader categories: 
Category I = Mediterranean 
II = suboceamc (submed. + (o.) 







= Medio-European (eumi. + 
eumi-submed + eumi. -
(submed ) + alt-alp.) 
= sub-Medio-European (submi ) 
= South-Siberian (submi. - sib. 
+ (eumi.) - sib. + ± sib. + 
sib - (submed ) + subboreal ) 
= Subsarmatic (subpo + sub-
medit - subpo. + (o ) sub­
med. - subpo. + osubmedit 
- subpo.) 
= Sarmatic (medi - po + ome-
dit. - po - (subpo.) + po. + 
submedit. - tu.) 
are classified in one of the seven cate­
gories 48 diagnostic taxa of the westil-
lyrian Geranion (derived from van Gils 
ef al., I. c.) and 57 diagnostic species of 
the grassland in the same region (after 
my own observations and Horvat, 1962; 
Horvat, es. /. с. ; Horvatic, 1963). 
Conclusions that may be derived are 
(Fig. 2): a) the suboceanic element is 
significantly represented (95% confi­
dence) mostly m the diagnostic species 
of the grassland; b) the Eu-Medio-
x l 
i Í Œ ш x ïi яв г п ш m? и ш. 
Figure 2. Phytochorological spectres of dia­
gnostic species of Westillynan dry grassland (left) 
and forb fringes (right) For explanation of Roman 
numerals (X-axis) see text Arabic numerals (Y-
axis) stand for the number of species. 
3
 Nomenclature of the South Russian grass or Sf/pa steppe belt (called Pontic region) however is 
not correct m our opinion. The name Pontus has been used from the time of Roman Empire till to-day 
for the southern coastal region of the Black Sea (Pontus Euxmus). The characteristic flora element of 
this Pontus region (f.e. Rhododendron ponticum, Daphne pontica, Hederá colchica, Zetkova carpmifolia, 
Pterocarya pterocarpa) is already called Pontic flora by Grisebach (1884: 346). We described the 
discussed flora element as Euxmean and the flora element of the steppe belt on the northern coast 
as Sarmatic in accordance with Braun-Blanquet (1951). 
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European element is significantly repre­
sented mostly in the diagnostic species 
group of the Geramon fringe, c) the 
South Siberian + Subsarmatic element 
together have a higher significant repre­
sentation m the Geramon diagnostic 
species group 
The flonstic composition of the bor­
dering forests was so clearly of Subme-
diterranean character (Ouercus pu-
bescens, Fraxmus ornus, Ostrya carpi-
mfolia, Helleborus multifidus, Seslena 
autumnahs, Lathyrus venetus, Mercuna-
lis ovata, Cotmus coggygna, Acer mons-
pessulanum) that it was not necessary 
to calculate this m detail 
FLORA ELEMENT OF THE GERAMON 
DIAGNOSTIC SPECIES GROUP 
IN MEDIO-EUROPEAN REGION 
Not all diagnostic species of the Wes-
tillynan Geramon have the same diag­
nostic value throughout the distribution 
range of this alliance Only the already 
defined species group is characteristic 
of Geramon communities m their whole 
distribution area 
An impression of the distributional 
range of this species group can be ob­
tained by slightly modifying the distribu­
tional diagnoses given by Rothmaler, 
Meusel and Schubert (1972) m the three 
dimensional phytochrological system of 
Meusel, Jager and Wemert (1965) 
The following elements may be dis­
tinguished a) submeridional-temperate 
suboceamc Geranium sangumeum, 
Peucedanum cervaria, Coronilla coro­
nata,Trifolium rubens, b) submeridional-
temperate subcontinental Dictamnus 
albus, Trifolium alpestre, Peucedanum 
oreoselmum, Clematis recta, Inula hirta , 
с) submeridional-montane-temperate-
sub-montane oceanic Laserpitium lati-
folium, L si 1er, Buphthalmum salicifo-
lium, d) not restricted to meridional-
temperate zones of the Eurasiatic con­
tinent and therefore beyond the scope 
of our present study Clmopodium vul­
gare, Thalictrum minus, Trifolium me­
dium If, instead of the oceamcity di­
mension, we take a phytohistoncal 
dimension, we may divide the elements 
(a) + (b) as follows ι) submendional-
temperate-Subsarmatic element (T al­
pestre, Ρ cervaria, Ρ oreoselmum, Cle­
matis recta, Inula hirta) which goes over 
the northern Black Sea coast through 
the Subsarmatic forest steppe belt to­
wards the east Some species of this 
element reach the Altay mountains ιι) 
submeridional-temperate-Euxmian ele­
ment (ι с Dictamnus albus, Coronilla 
coronata, Trifolium rubens) This ele­
ment is distributed only or mainly over 
the southern Pontus coast with its deci­
duous forests rich in pliocene flora ele­
ments Species like Quercus pubescens 
and Fraxmus ornus show a similar 
distribution Geranium sangumeum may 
be classified in both categories (ι) or 
(ιι) 
It is now time to discuss m what type 
of communities the concerned species 
could have outlived the pleistocene gla­
ciations of Europe Open forests similar 
to those m the forest steppe belt of 
to-day may have occurred during glacia­
tion on the slopes of the river valleys 
in the Sarmatic region (Kleopow after 
Walter, 1974, Walter and Straka, / c) 
These gallery forests may be viewed as 
the pleistocene refuge of the Subsarma­
tic (и) element It is difficult to get an 
impression of the community type in 
which the Euximan (n) element of the 
Geramon lives to-day m this region The 
only information we could derive from 
the literature is a short description m 
Rikli (1946) of a stand with both D albus 
and Coronilla coronata The habitat 
seems very similar to the natural Gera-
mon communities that I have observed 
From a phytohistoncal point of view 
the Geramon species group may be clas­
sified as a Pontic flora element The 
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corresponding regions (Euximan + Sar-
matic), to-day, very different m vegeta­
tion, may be called the Pontic province 
in accordance with Zohary (1974) 
Forb fringes in northeastern 
North-America 
The constructive species of the Gera-
nion belong to Eurasiatic taxa, sections 
or genera (ι с Geranium sect, sangui­
nea, Dictamnus, Peucedanum sect, cer­
car/a, Coronilla sect eucoromlla (C 
vana introduced in North-America) La-
serpitwm. Inula (also m Africa) and con­
sequently noflonstically vicariating com­
munities of the Geramon may be ex­
pected m North-America. 
In the North-American climate similar 
to the Geramon climate in Europe, we 
observed only a forb community with 
Conium maculatum, Disacus sylvestris 
and Pastinaca sativa (all introduced Eu­
rasiatic species). In a more boreal cli­
mate I could observe a community of 
Smilacma stellata in anse du Portage 
as well as one on the lower slopes of 
the Mont Saint-Pierre (both Québec, 
Canada). Further on, there was the com-
munity of Cornus canadensis for ex-
ample, alongside the Abieto balsamae-
Piceetum glaucae in cap Gaspé, in the 
dunes of Pare national Fonllon and in 
the dunes of the Magdalen Islands, Cap 
d'Est. 
Conclusion 
This was a description of the flonstic, 
ecological and chorological character-
istics of the Geramon alliance The Ge-
ramon diagnostic species group forms 
part of the xerosere of alkaline sub-
strates in the Medio-European forest 
region, but is strongly restricted m time 
or/and space m comparison with other 
parts of the same xerosere for the eco-
logical reasons described 
Some forb communities vicariating 
from the Geramon for edaphical and/or 
chmatological reasons have been com-
pared with the latter. 
The distribution spectrum of the 
Westillynan Geramon could be differen-
tiated from the one of the Westillynan 
dry grassland by its overrepresentation 
of both the eu-Medio-European and the 
Subsarmatic + South Siberian flora ele-
ment and an underrepresentation of the 
suboceamc element. 
Three flora elements sensu Meusel 
(c.s ) have been distinguished in the 
Geramon diagnostic species group, a 
submendional-temperate suboceamc, a 
submendional-temperate subcontinental 
and submendional/montane-temperate 
sub-montane oceanic element. From a 
phytohistoncal point of view the con-
cerned species may be classified as 
Pontic flora element 
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DIE GERANION SANGUINEI-ARTEN IN VERSCHIEDENEN KLIMAGEBIETEN 
H. v a n G i l s u n t e r M i t a r b e i t von E. K e y s e r s 
Un te r S a u m g e s e l l s c h a f t e n f a s s e n w i r d i e U b e r g a n g s g e s e l l s c h a f t e n 
zwischen Gebüsch- und G r a s l a n d zusammen, d i e s i c h s t r u k t u r e l l 
und f l o r i s t i s c h von a n g r e n z e n d e n P h y t o z o n o s e n d u r c h d a s Vor -
h e r r s c h e n von S t a u d e n und d a s Z u r ü c k t r e t e n d e r G r ä s e r und Ge-
h ö l z e abheben . Die K l a s s e d e r T r i f o l i o - G e r a n i e -
t e a umfaßt d i e S a u m g e s e l l s c h a f t e n und S t a u d e n f l u r e n , d i e 
a u s e i n e r Reihe von S t a u d e n m i t e i n e r s u b m e d i t e r r a n e n u n d / o d e r 
gemäßig t k o n t i n e n t a l e n V e r b r e i t u n g b e s t e h e n ( s . VAN GILS & 
GILISSEN 1972, 1 9 7 6 ) . A l s B e i s p i e l e d e r a r t i g e r S t a u d e n können 
a n g e f ü h r t we rden : Geranium sanguineum und Diotamnus albus, d i e 
Apiaoeae Peuceâanum cervaria, (P. oreoselinum9), P. austriaoum, 
Seseli Ibbanotis, Laserpitium lati folium und L. siler und 
w e i t e r mehre re Fabaceae wie Trifolium rubens, T. alpestre, T. 
medium. Coronilla coronata, С. varia. Vicia tenui folia, V. aas-
subiaca, V. dumetorum und V. sylvatica. 
Obwohl d i e K l a s s e d e r T r i f o l i o - G e r a n i e t e a 
e r s t 1962 von TH. MÜLLER b e s c h r i e b e n worden i s t , h a t man m 
d e r L i t e r a t u r r e l a t i v o f t ü b e r d i e B e r e c h t i g u n g d i e s e r K l a s s e 
d i s k u t i e r t . Die zwei F o r s c h e r , d i e s i c h b e s o n d e r s m i t d i e sem 
U n t e r s u c h u n g s o b j e k t b e s c h ä f t i g t h a b e n , n ä m l i c h TH. MULLER und 
JAKUCS, haben 1968 auf dem Symposium i n R i n t e l n i h r e Meinungen 
ü b e r d i e Anerkennung e i n e r s e p a r a t e n Saumklasse v o r g e t r a g e n . 
Heute möchten w i r n i c h t ü b e r d i e Syntaxonomie d e r Säume r e d e n . 
Wir werden j e t z t e i n e k l i m a t o l o g i s c h e Deutung d e r V e r b r e i t u n g 
und vor a l l e m d e r V e r g e s e l l s c h a f t u n g d e r G e r a n i o n 
s a n g u i n e i - K e n n a r t e n s e n s u MÜLLER (1962) v e r s u c h e n . 
+) Die Untersuchungen werden von der Stiftung fur Biologische Grundlagen-
forschung (BION) un te r s tü tz t ; diese Stiftung wird von der Niederländi-
schen Organisation für reinwissenschaftl iche Forschung (ZWO) subventio-
n i e r t . 
Frau E. WERGER-KLEIN sind wir erkenntlich für die Korrektur des deut-
schen Textes. 
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Die Fragestellung wird anhand zweier Gebiete entwickelt, in 
denen G e r a n i e n - Saume zur zonalen Vegetation gehören: 
das Walliser RhÔnetal und das nordwestliche jugoslawische Karst-
gebiet. Dort sind auf relativ kurzer Strecke mehrere klimabe-
dingte Schlußgesellschaften und ihre Ersatzgesellschaften zu 
finden, darunter verschiedenartige Staudenfluren. 
Als Ausgangspunkt unserer Betrachtung mochten wir das Gebiet 
nehmen, von dem Herr JACQUES BURNAND soeben gesprochen hat, 
nämlich das Mittelwallis, und dort in Gedanken vom Talboden bei 
Sion nach Savièse und Ayent hinaufsteigen (vgl. auch VAN GILS 
& KEYSERS in Vorb.). Am Sudhang finden wir dann bis ca. 800 m 
die berieselten Obst- und Rebgarten. Nur dort, wo es für den 
Weinbau zu steil oder anderswie ungunstig wird, sind Steppen-
rasen des S t i p e t o - P o i o n c a r n i o l i c a e 
( F e s t u c e t a l i a v a l e s i a c a e ) , Fohren-
walder ( O n o n i d o - P i n i o n ) und/oder Flaumeichen-
walder ( Q u e r c i o n p u b e s c e n t i s - p e -
t r a e a e ) zu finden. In der oberen kollinen oder submon-
tanen Stufe haben wir in den Kontaktzonen von M e s o b r o -
m ι ο η bzw. C a r i c i o n d a v a l l i a n a e mit 
Gebüschen, meist auf wechseltrockenem Lehmboden, im Halbschat-
tenbereich Saume des G e r a n i o n s a n g u i n e i 
beobachtet. Die bestandesbildenden Arten dieser Saumgesell-
schaft sind Gevamum запдигпеит^ Trrfolxum теагит, Τ rubens, 
Τ alpestre. Coronilla varia, [aserp-itium lattfolium, L. въіег, 
Peucedanum oreoselmum (P austviacum, nur oberhalb von Mar-
tigny1). Clematis recta. Veronica teucrium, Galium boreale und 
Inula salicma Im gleich hohen Bereich wie das G e r a ­
n i o n s a n g u i n e i , jedoch auf nährstoffreicheren 
bzw. nassen Boden, sind Staudenfluren des G e o - A l l i a -
r ι ο η bzw. F i l i p e n d u l i o n vertreten. 
Um 1200 m fangt dann in Savièse und Ayent die montane Stufe an, 
in der die Fichte und Tanne die wichtigsten Baumarten werden. 
In dieser Fichtenstufe liegen die von Mahwiesen umgebenen Stau-
densaume mit Geranium silvaticum, Gentiana lutea. Aquilegia 
atrita, LaserpitT um lati folium, L. siler, Knautia silvática, 
Ачгrantia major, 7ro l l ius europoeus. Geranium sanguineum und 
Veronro tev пит vor. Die floristische Selbständigkeit dieser 
Saume ist jedoch gering, da die bereits erwähnten Stauden meist 
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auch in angrenzenden Mähwiesen mit hoher Präsenz vorkommen. In 
der Kontaktzone des S t i p e t o - P o i o n und Q u e r -
с ι ο η haben wir nie einen G e r a n i o n - Saum beobachtet. 
Im Bereich des Flaumeichenwaldes und des subkontinentalen Trok-
kenrasens kommen jedoch Staudengesellschaften, nämlich Artemi-
ега-Fluren vor. An den Trockengrenzen des Waldes haben sich 
keine G e r a n i o n - Säume, sondern S t i p e t o -
P ο ι ο η - Rasen oder S e d o - S c l e r a n t h e t a l i a -
Fluren entwickelt. 
In der oberen kollinen oder submontanen Stufe (800-1200 m), 
immer noch im Flaumeichenbereich, liegen die Kirchdörfer in-
mitten der Äcker, Obstgärten und Mähwiesen. In den Baum- und 
Strauchgruppen sind in dieser submontanen Stufe vor allem 
Ulmus scabra, Fraxinus ехаеівгог, Quercus pubesaens, Sorbus 
aria, Corylus avellana und gelegentlich auch schon Picea abies, 
Quercus petraea und Tilia cordata enthalten. Weiterhin findet 
man in der montanen Fichtenstufe und auch schwach entwickelt 
in der submontanen Stufe das E p i l o b i o n a n g u s t i -
f о 1 i a e . In der subalpinen Stufe schließlich wird die 
Staudenformation durch das A d e n o s t y l i o n mit Ade-
nostyles alliarzae. Cicerbita alpina, Aconitum lycoctonum, 
A. paniculatum. Achillea macrophylla, Veratrum album. Ranuncu-
lus platani f alius u.a. gebildet. 
Vergleichen wir jetzt die K l i m a d i a g r a m m e , die 
uns aus dem Mittelwallis zur Verfügung stehen (vgl. Abb. 1). 
Die Diagramme aus Brig und Sion geben das subkontinentale 
Klima der Talböden und unteren Hänge wieder. Die Diagramme 
zeigen eine klare Trockenzeit sensu WALTER (WALTER & LIETH 
I960 e.V.). In diesem Klima konnten wir keine G e r a n i o n -
Säume feststellen. Die regionalen G e r a n i o n - Kennarten 
sind in der unteren kollinen Stufe nur in lichtreichen Wäldern, 
meist Regenerationsstadien eines Q u e r c i o n p u b e s -
c e n t i s - p e t r a e a e - Niederwaldes, zu finden. Aus 
der submontanen Stufe stehen uns leider keine Klima-Angaben zur 
Verfügung. Das Klunadiagraimn von Montana stammt schon aus der 
montanen Fichtenstufe, wo sich das G e r a n i o n wegen der 






Ο Abb. 1: Klimadiagramme verschiedener Klimastationen des Walliser und Waadter Rhônetals (WALTER & LIETH I960 e.V.). 
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Das gedachte optimale Klimadiagrarran fur G e r a n i o n -
Gesellschaften muß also irgendwo zwischen den Diagrammen von 
Sion und Montana liegen. Wir können dieses G e r a n i o n -
Klima noch genauer bestimmen, wenn wir das Diagramm von Mar-
tigny heranziehen. Oberhalb von Martigny sind am Sudhang der 
oberen kollinen Flaumeichenstufe über eine submontane Trauben-
eichenstufe bis in die untere montane Stufe (Buche, Fichte und 
Tanne) G e r a n i o n - Saume festgestellt worden. Unter den 
dortigen Klimaverhàltnissen sind die Saume nur auf flachgrundi-
gen, skelettreichen Kalk- und Silikatboden zu finden. Dieses 
steht also im krassen Gegensatz zum G e r a n i o n in der 
submontanen Stufe von Savièse und Ayent, das immer auf wech-
seltrockenen, wenigstens mittelgrundigen Lehmboden aufgefun-
den wurde, wahrend die dortigen flachgründigen Boden niemals 
G e r a n i o n - Saume aufweisen. 
Das mittelwalliser subkontinentale Klima wird im Rhônetal unter-
halb des Rhôneknies bei Martigny plötzlich durch ein mehr 
ozeanisches Klima abgelost. Als Beispiele zeigen wir die 
Klimadiagramme von Aigle und Leysin. An den unteren Hangen bil-
det das C a r p i n i o n die zonale Vegetation. Ein Flaum-
eichenwald (hier B u x o - Q u e r c i o n mit u.a. Aoev 
opaluS; Helleborus foetidus, Daphne laureola) ist nur extra-
zonal an einigen sudexponierten Kalksteilhangen,u.a. bei Aigle, 
entwickelt. In der montanen Ptrcus-Stufe oberhalb dieser extra-
zonalen Flaumeichenwald-Stufe, teilweise schon entlang eines 
Mantels thermophiler Buchenwalder, haben wir auf flachgründi-
gen, sudexponierten Kalkboden G e r a n i o n - Saume beob-
achtet. Bemerkenswert ist noch, daß im relativ ozeanischen 
Klima des Unterwallis zwei Charaktertaxa der mitteleuropaischen 
Saume (MÜLLER 1962; DIERSCHKE 1974), Cynanchum гпсеіохгоит und 
Origanum vulgare, auch hier,im Gegensatz zum Mittelwallis,im 
Saum vorkommen. 
Auf Grund unserer bisherigen Betrachtung kann man das Klima-
diagranun von Martigny oder eigentlich noch etwas montaner ge­
tont, als den Klimatypus des walliser G e r a n i o n s a n ­
g u i n e i deuten. Wir bezeichnen diesen Klimatypus als 
t e m p e r i e r t - w a r m / h u m i d . Wird das Klima 
kontinentaler, dann findet man die Saume nicht mehr auf flach­
gründigen Boden, sondern auf wechseltrockenen Lehmboden. Tritt 
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eine Trockenzeit im Sommer auf, so verschwindet das G e r a -
n i e n ganz. Wird das Klima montaner, dann verwischt sich 
zuerst die floristische Trennung von Saum und Rasen, und bald 
kann sich kein G e r a n i o n mehr bilden. Wird das Klima 
ozeanischer, so beschranken sich die Saume auf flachgründige 
Kalkboden in den warmsten Hanglagen, sind also extrazonal. 
Versuchen wir ^etzt, im nordwestlichen jugoslavischen Karst-
gebiet, die klimabedingten Schlußgesellschaften und die dazu-
gehörigen Ersatzgesellschaften aus Stauden mit dem Klimadia-
gramm von WALTER & LIETH (1960 e.N.) zu verknüpfen (Abb. 2). 
An der Adriakuste zwischen Triest und der Insel Rab findet man 
nur auf der südlichen Spitze Istriens, auf den Inseln (HORVAT 
et al. 1974) und bei Triest (LAÜSI & POLDINI 1962) mediterrane 
immergrüne Hartlaubwalder des O r n o - Q u e r c e t u m 
ι 1 ι с ι s . Als Beispiele des nordadriatischen Hartlaub-
klimas können die Diagramme von Rovinj und Rab gelten. Es 
gibt eine sommerliche Durrezeit und keine ausgesprochene kalte 
Jahreszeit. In diesem O r n o - Q u e r c e t u m i l i c i s -
Bereich haben wir keine mit dem G e r a n i o n verwandten 
Staudenfluren angetroffen. 
Nach der Steineichen-Zone folgt landeinwärts das 0 s t г у о -
C a r p i n i o n a d r i a t i c u m , vertreten durch zwei 
Gesellschaften: das litoral-submediterrane C a r p i n e t u m 
o r i e n t a l i s und das submontan-submediterrane S e s -
l e r i o - O s t r y e t u m . Klimastationen, Paz in und 
Rijeka, findet man nur im litoralen C a r p i n e t u m -
Bereich. Hier gibt es keine Durre- oder Trockenzeit mehr, son­
dern man kann das Klima hier sogar als perhumid bezeichnen. 
Außerhalb der direkten Küstennahe sind einige Monate mit mitt-
leren taglichen Temperaturminima unter dem Gefrierpunkt zu ver-
zeichnen. Im C a r p i n e t u m o r i e n t a l i s - Bereich, 
nur m nordexponierten Lagen, in der S e s l e r i o -
O s t r y e t u m - Zone auf allen Expositionen, sind von uns 
in der Kontaktzone der submediterranen Trockenrasen ( S с о г -
z o n e r o - C h r y s o p o g o n e t a l i a ) und Gebüsche 
mit dem G e r a n i o n verwandte Saumgesellschaften festge-
stellt worden. Diese Saumgesellschaften werden wir im weiteren 
Verlauf des Vortrags als D i c t a m n o - F e r u l a g i o n 
suball. nov. bezeichnen (VAN GILS et al. 1975). Die Charakter-
Abb. 2 : Klimadiagramme d e s n o r d w e s t l i c h e n j u g o s l a w i s c h e n K a r s t g e b i e t e s (WALTER & LIETH I960 e . V . ) . 
E u m e d i t e r r a n e O r n o - Q u e r c e t u m i l i c i s - Zone: K l i m a s t a t i o n e n Rab und R o v i n j . 
L i t o r a l - s u b m e d i t e r r a n e C a r p i n e t u m o r i e n t a l i s - Zone: K l i m a s t a t i o n e n P a z i n und R i j e k a . 
Subraontan-submedi ter rane S e s l e r i o - O s t r y e t u m - Zone: k e i n e K l i m a s t a t i o n e n . 






i Hollosteto (572 m) 
Abb. 3 : Klima und V e r b r e i t u n g s g e b i e t d e r K l a s s e T r i f o l i o - G e r a n i e t e a Th. M u l l . 1961. 
Die Klimadiagrammtypen der regionalen G e r a n i o n - Gesellschaften sind durch Linien mit den entsprechenden Teilarealen 
des G e r a n i o n verbunden. Die übrigen Diagramme stammen aus klimatologischen Grenzbereichen des G e r a n i o n 
(siehe weiter den Text). 
Schwarze Linie: Nordgrenze der klimazonalen Q u e r c e t a l i a - Wälder (Grenzverlauf nach JAKUCS 1962) 
Gestrichelte Linie: Nordgrenze der extrazonalen Q u e r c e t a l i a - Wälder. 
Schwarzer Punkt: lokale T r i f o l i o - G e r a n i e t e a - Gesellschaft. 
Offener Punkt; fragmentarische Angaben über T r i f o l i o - G e r a n i e t e a - Gesellschaften. 
Schraffierte Fläche: mehrere T r i f o l i o - G e r a n i e t e a - Gesellschaften (nach DIERSCHKE 1974 u. VAN GILS et al. 1975). 
306 GILS & KEYSERS 
arten des mitteleuropäischen G e r a n i o n , wie Geranium 
sangumeum, Diotamnus albus, Peucedcnum cervaria. Coronilla 
coronata, Trifolium rubens, Τ alpestre, Laserpitium siler, 
Seseli libanotis u.a. fehlen im Wald fast völlig. Tabellen des 
O s t r y o - C a r p i n i o n a d r i a t i c u m aus dem 
Karstgebiet sind uns nicht aus der Literatur bekannt. Eine 
Tabelle des O s t r y o - C a r p i n i o n a d r i a t i -
c u m aus Serbien wird uns von HORVAT u. Mitarb. (1974) mit-
geteilt. Bezeichnend ist, daß keine der vorher erwähnten regio-
nalen D i c t a m n o - F e r u l a g i o n - Kennarten als 
Charakterart des O s t r y o - C a r p i n i o n oder der 
Q u e r c e t a l i a p u b e s c e n t i s - Walder angegeben 
ist. Lediglich Diotamnus albus und Geranium sangumeum sind 
als Charakterarten, jedoch von verschiedenen Gesellschaften, 
bewertet. Fehlen die D i c t a m n o - T e r u l a g i o n -
Arten im örtlichen warm-temperlerten/(per)humiden Klima im 
Wald fast völlig, wachsen sie doch in aufgelassenen Rasen hier 
relativ oft, jedoch mit einer niedengeren Präsenz als im Saum. 
Betrachten wir jetzt die Vegetationszonen des Karstes weiter, 
dann erreichen wir oberhalb des O s t r y o - C a r p i -
n i o n die Buchen- oder r a g i o n i l l y r i c u m -
Stufe. Das Klimadiagramm von Ravna Gora kann als Beispiel des 
F a g i o n i l l y r i c u m - Klimas benutzt werden. Es 
zeigt uns ein das ganze Jahr hindurch kuhleres Klima im Ver-
gleich zum O s t r y o - C a r p i n i o n . Im kühlen 
F a g i o n i l l y r i c u m - Gebiet gibt es nur im unter-
sten Bereich an Sudhangen bis ca. 650 m schon beträchtlich ver-
armte D i c t a m n o - F e r u l a g i o n - Saume. 
Zusammengefaßt: Das Klimadiagramm von Paz in, noch etwas monta-
ner getont, bildet den Klimatypus des D i c t a m n o -
F e r u l a g i o n . Im dortigen warm-temperierten/(per)humi-
den Klima sind die Saumarten fast nie in Waldern, aber relativ 
oft in aufgelassenen Rasen vertreten. Wird das Klima mediter-
raner oder kuhl-montaner, sind die D i c t a m n o - F e r u -
l a g i o n - Arten bald verschwunden. 
Die Untersuchung des Verhaltens der G e r a n i o n - Arten 
werden wir jetzt von den besprochenen Transekten vorsichtig 
über das bisher bekannte Areal des G e r a n i o n auszudeh-
nen versuchen. 
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In unserer Übersichtstabelle des europaischen G e r a n i o n 
ergaben sich die schon klimatologisch gedeuteten jugoslawischen 
Saumgesellschaften als die mit Kennarten am reichsten ausge-
statteten. An guter zweiter Stelle kommt der Kennartenreichtum 
der sudwestdeutschen (MOLLER 1962), thüringer (MARSTALLER 1969, 
1970) und burgundischen Gesellschaften (ROYER 1971, RAMEAU 
1971, 1974). 
In den mitteleuropäischen Mittelgebirgen ist das G e r a -
n i o n bis jetzt nur in den warmsten Gebietsteilen, die teil-
weise subhumid sind, beschrieben. Hier säumt es Flaumeichen-
walder ( Q u e r c i o n p u b e s c e n t i s - p e -
t r a e a e oder B u x o - Q u e r c i o n ) und wärmelie-
bende Buchenwalder ( C e p h a l a n t h e r o - Г а д і о п ) , 
jedoch keine Eichen-Hainbuchenwalder. Das G e r a n i o n 
gehort,ebenso wie die Q u e r c e t a l i a p u b e s c e n -
t ι s/ in Mitteleuropa zur extrazonalen Vegetation. Die Klima-
diagramme (Abb. 3) von Jena und Tubingen können als repräsen-
tativ fur die thermisch relativ kontinentalen Teile des mittel-
europaischen G e r a n i o n - Areals gelten, die Diagramme 
des Kaiserstuhls und von Chaumont sind repräsentativ für die 
thermisch submediterranen Teile. 
Die Niederschlage sind in den subkontinentalen Beispielen, bei 
kuhleren thermischen Verhaltnissen im ganzen Jahr, geringer als 
die in den Muster-Klimadiagrammen des walliser und jugo-
slawischen G e r a n i o n . Die submediterranen Beispiele 
sind thermisch etwas ozeanischer und liegen hygrisch zwischen 
den subkontinentalen Beispielen aus Mitteleuropa und unserem 
Musterdiagramm aus dem Karst und dem Wallis. 
Das Klima des mitteleuropäischen G e r a n i o n kann man 
somit im Vergleich mit dem warm-temperierten/(per)humiden 
D i c t a m n o - F e r u l a g i o n - Bereich als temperiert-
warm/subhumid-humid bezeichnen. Wenn wir das Großklima des 
G e r a n i o n m verschiedenen Gebieten vergleichen wollen, 
mussen wir Klarheit über das Mikroklima und den Boden der Saum-
standorte schaffen. 
Die Mitteilungen verschiedener Autoren über die edaphischen 
und mikroklimatologischen Standortsfaktoren des mitteleuropai-
schen G e r a n i o n wirken auf den ersten Blick sehr ver-
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wirrend. MULLEK (1962, S. 107) hat in seiner grundlegenden 
Arbeit über die Saume folgendes bemerkt: "Die Geranion"-Arteii 
können also mehr Trockenheit ertragen als die Trockenwaldge-
holze. Weiter hat MÜLLER (1962, S. 98), und spater haben MAR-
STALLER (1970, S. 49) und DIERSCHKE (1974, S. 15, S. 18) das 
wiederholt, mitgeteilt, daß die von ihm studierten Saume an 
edaphisch-mikroklimatologisch bedingten Trockengrenzen des 
Waldes vorkommen. Gleichzeitig schreibt aber MARSTALLER (1970, 
S. 448), daß die Saumarten fur ihr optimales Gedeihen mesophile 
Standorte mit feinerdereichen Boden benotigen. Im gleichen 
Sinne äußert sich DIERSCHKE (1974, Ξ. 18), u.a. wenn er die 
Tendenz des G e r a n i o - P e u c e d a n e t u m erwähnt, 
auf relativ mesophile Stellen auszuweichen. 
An südexponierten Felswanden haben wir in der kollinen Stufe 
des M i t t e l w a l l i s an der Trockengrenze des Waldes n ich t das 
G e r a n i o n , sondern F e s t u c e t a l i a - und/oder 
S e d o - S c l e r a n t h e t a l i a - Gesel l schaf ten be -
obach te t . Ers t im Saum des M e s o b r o m i o n oder sogar 
C a r i c i o n d a v a l l i a n a e i s t das G e r a n i o n 
v e r t r e t e n . Das G e r a n i o n e r t r a g t unserer Meinung nach 
a l so n ich t mehr Trockenheit a l s X e r o b r o m i o n - oder 
F e s t u c e t a l i a - Trockenrasen oder Flaumeichenwalder, 
aber es e r t r a g t mehr Trockenheit a l s andere n i c h t - r u d e r a l e 
S taudengese l l schaf ten , wie z .B. das G e o - A l l i a r i o n 
und d ie E p i l o b i e t a l i a . 
Die am besten entwickelten G e r a n i o n - Gesellschaften 
kommen in Mitteleuropa, sowohl in Gebieten mit humidem als 
auch mit subhumidem Klima, in den mesoklimatisch warmsten Teilen 
vor. Studieren wir jetzt noch einmal kurz die Ausdehnung des 
G e r a n i o n in westlich atlantischer, nordlich-borealer 
und östlich-kontinentaler Richtung: Im subborealen Sudskandi-
navien (Klimadiagrammtypus Maseskar) ist das Klima thermisch 
so ungunstig geworden, daß die lokalen G e r a n i o n -
Gesellschaften (KIELLAND-LUND 1965, TUXEN 1967, HALLBERG 1971) 
derart verarmt sind, daß sie keine Assoziations-Kennarten haben. 
Aus atlantischem Bereich teilt DELELIS-DUSOLLIER (1973) das 
Vorkommen des G e r a n i o n mit (Klimadiagrammtypus Rouen) 
Man kann ihrer Arbeit entnehmen, daß es sich um relativ arten-
arme Gesellschaften handelt, die wahrscheinlich keine Assozia-
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tions-Kennarten besitzen. Die mittleren monatlichen Temperatu-
ren sind im Sommer noch genau so hoch wie im Kaiserstuhl und 
sogar hoher als m Mittelthunngen. Der Niederschlag ist derma-
Qen gering, daß sich im Spätsommer im Klimadiagramm eine kleine 
Trockenzeit abzeichnet. Wenn unsere Eindrucke über die Kenn-
artenarmut des G e r a n i o n in der Nahe von Rouen richtig 
sind, wird das vielleicht durch die thermischen Verhaltnisse 
im Winter und Frühling bedingt, die ja im Vergleich mit Mittel-
europa sehr mild sind. 
Gehen wir jetzt in östlich kontinentale Richtung: Im nieder-
osterreichischen Randgebiet der Pannonischen Tiefebene hat 
WENDELBERGER (1954) eine "thermophile" Saumgesellschaft be-
schrieben. Das Klimadiagramm aus der Nahe dieses Locus classi-
cus des G e r a n i o n stimmt thermisch uberein mit dem 
Diagramm von Martigny und zeigt weiter einen etwas weniger 
humiden Klimatypus. Noch ostlicher erheben sich in der Donau-
ebene verschiedene ungarische Mittelgebirge. Ziehen wir die 
Klimadiagramme (z.B. Miskolc, Bükkgebirge) der kollinen Stufe 
dieser Gebirge heran, dann zeigt sich ein Klima mit Trocken-
zeiten. Wenn wir unsere Ergebnisse des G e r a n i o n -
Klimas im Wallis heranziehen, kann das zur folgenden Hypothese 
fuhren: Das Klima der kollinen Stufe der ungarischen Mittelge-
birge ist zu trocken fur die optimale Entwicklung eines 
G e r a n i o n - Saumes. Gehen wir von der kollinen Stufe 
hinaus bis in die montane stufe, dann sinkt die Temperatur 
im Winter bald so betrachtlich, wie z.B. das Diagramm von 
Hollosteto zeigt, daß wir schnell in den Bereich des 
F a g i ο η kommen. Auf Grund dieser klimatologischen Betrach­
tung kann das zu dem Schluß führen, daß, wie JAKUCS (1970, 1972) 
schon mehrfach mitgeteilt hat, im ungarischen Mittelgebirge 
die G e r a n i o n - Arten nicht im Saum, sondern in licht-
reichen Waldern ihr regionales ökologisches Optimum haben. 
Nuchschrift Im allgemeinen hat sich das skizzierte Bild auch bei einem 
Besuch in Ungarn (Sommer 1975) unter Leitung von Prof Dr P. JAKUCS be-
stätigt Nur im Bakony mit seinem relativ humiden Klima, wo Fagus-Walder 
DIS Зоо m hinabsteigen, sind Pflanzengesellschaften lm Bereich der Buchen­
wälder beobachtet worden, die wir zum G e r a n i o - D i c t a m n e -
t u m rechnen wurden 
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SUMMARY 
It has been tried to interpret the distribution and floristic 
development of forb fringes of the G e r a n i o n type from 
a climatological point of view. G e r a n i o n communities 
can be found in climates that are relatively warm in compare 
with the average Central European climate, but temperate in 
compare with both Pannonian Continental forest steane and 
Illync Mediterranean evergreen forest reaions. Mean tempera-
ture in winter month is near or below zero in reoions with 
forb communities of the G e r a n i o n type. In hygnc sense 
the G e r a n i o n has been characterized as a community of 
perhumid to subhumid climates. G e r a n i o n communities 
could not be found in regions where the climate diagram sensu 
'.'ALTER snows a period of dryness or aridity. 
The distribution of the G e r a n i o n may be limited towards 
the west by relativelv high winter temperatures, towards the 
north by relatively low summer temperatures and towards the 
east and south by dryness or aridity. 
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R. TUXEN 
Ich mochte ganz und gar bestätigen, was wir eben gehort haben, 
daß im Norden Europas, ich spreche also von Helsinki, Uppsala 
und dem südlichen Mittelnorwegen, das G e r a n i o n ganz 
außerordentlich verarmt, und daß man neben Galium verum und 
Polygonatum officinale im wesentlichen nur Geranium sanguinevm 
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findet. Vielleicht kann Herr KIELLAND-LUND das für West-Nor-
wegen noch besser sagen. Dasselbe gilt fur Irland und fur Nord-
west-Frankreich, wo Geramum nur noch alieine vorkommt. 
Ein zweites mochte ich sagen: Nach den Bildern, die Herr VAN 
GILS zeigte, kann ich schwer begreifen, daß es so lange ge-
dauert hat, bis man die Saumgesellschaften als solche erkannt 
hat. 
P. SEIBERT 
Ich mochte nichts zu den europaischen Saumgesellschaften sagen, 
sondern eine allgemeine Bemerkung machen. Die Entdeckung der 
Saumgesellschaften, die, wie Prof. TÜXEN gesagt hat, überra-
schend spat erfolgt ist, hat auch dazu beigetragen, den Blick 
für die Arbeiten in anderen Gebieten zu scharfen. Auch in den 
Tropen und Subtropen gibt es Saumgesellschaften. Ich hatte 
Gelegenheit, solche im Gebiet von Tucumán in Nordwest-Argen-
tinien zu studieren. Hier werden die Saumgesellschaften durch 
Vernonia-hrten (Composttae) charakterisiert. Es hat sich ge-
zeigt, daß auch hier die verschiedenen Waldgesellschaften je-
weils ihre eigenen Saumgesellschaften haben. Wo der Wald durch 
Schneisen oder Aushieb von einzelnen Bäumen gestort ist, drin-
gen, wie bei uns, die Arten der Saumgesellschaften in den Wald 
ein. So kann man, wenn man die Saumgesellschaften an den anthro-
pogen bedingten Waldrandern einmal richtig erkannt hat, viel 
leichter beurteilen, ob eine Waldflache gestort oder ungestört 
ist. Das ist ja fur die Auswahl von Wald-Aufnahmeflachen sehr 
wichtig. 
In Rio de Janeiro bildet ein Neophyt, nämlich das Ihnen allen 
bekannte "Fleißige Lieschen" (Impatiens ba Isarmfera) , die 
Saumgesellschaft und dringt auf Schneisen und Lichtungen in 
den Wald ein. So bildet die Kenntnis und Beachtung der Saumge-
sellschaften auch in den Tropen eine wesentliche Hilfe bei den 
pflanzensoziologischen Arbeiten in Waldgebieten. 
R. TUXEN 
Ich mochte, an die Bemerkung von Herrn SEIBERT anknüpfend, da-
ran erinnern, daß vor zwei Jahren oder etwas früher Prof. 
NOIRFALISE m einer sehr ausführlichen Diskussionsbemerkung 
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uoer Saume im tropischen Afrika genau das Gleiche erzahlt hat. 
Ich mochte unsere Freunde, die Japan gesehen haben, erinnern 
an unsere dortigen Eindrucke; dort sind die Saume ganz klar 
entwickelt. 
M. FORSTER 
Die Klimadiagramme sind sehr instruktiv fur mich. Ich bin von 
der Fragestellung her einen anderen Weg gegangen, d.h. ich 
bin seinerzeit in meiner Dissertation davon ausgegangen, wo 
bei uns im Mittelgebirgsraum überhaupt xerotherme Eichenwälder 
vorkommen können. Dabei stellte sich z.B. heraus, daß das Dia-
gramm von Jena nicht typisch fur Thüringen ist. Wenn Sie bei-
spielsweise in Richtung Kyffhauser gehen, in das eigentliche 
Zentrum des mitteldeutschen Trockengebietes, dann kommen Sie 
auf Niederschlagswerte von 440, 4 60 oder höchstens 508 mm mit 
z.T. ausgeprägten Trockenzeiten im Juli und August. Dort können 
wir, wie Herr VAN GILS sagte, keine Saume des G e r a n i o n 
mehr erwarten. Es stellte sich heraus, daß am Kyffhauser oder 
auch an der mittleren Unstrut oder im nordlichen Harzvorland 
in diesen Bereichen die Saume wegen der Trockenzeit nur auf 
potentiellen Waldstandorten vorkommen, d.h. auf den eigentli-
chen Grenzstandorten überhaupt nicht mehr existieren können. 
Und nun noch etwas zur Situation in Ungarn: In Ungarn haben wir 
insofern große Schwierigkeiten, weil sich dort die verschie-
densten Klima- und riorengebiete überschneiden. Das Illyricum 
kommt hinein, das pannonische Florengebiet, es kommen konti-
nentale Arten und von Südwesten her die submediterranen Pflan-
zen. Wenn wir jetzt z.B. von der Trockenwaldgrenze ausgehen, 
dann haben wir dort alle Übergange von gut ausgeprägten Mänteln 
bis zu Cotbnus-Saumen. Diese Cottnus-Saume können in ihrer 
Grundstruktur vielleicht eher als Kleinmantel bezeichnet wer-
den. Im Nordosten Ungarns gibt es zwar Mantel, aber keine Saume 
im eigentlichen Sinne, d.h. dort geht der Steppenrasen vor 
allem in Sudexposition unmittelbar bis an den Buschwald. Dabei 
kommt noch eins hinzu, was vielfach nicht beachtet wurde oder 
unter den Tisch gefallen ist, wenn man es einseitig vom Klima 
her betrachtet: Die kontinentalen Arten mussen ja an einen 
verhaltnismaßia kurzen Vegetationsrhythmus angepaßt sein, da 
die Wasserversorgung im Hochsommer nicht mehr ausreicht. Wenn 
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bei uns in trockenen Jahren im August viele Pflanzen verdorren, 
dann ist der Vegetationsrhythmus von Diatamnus, Geramum u.a. 
bereits abgeschlossen. 

GROUPEMENTS DE LISIÈRE ET STADES EVOLUTIES DU BRACHYPODIO-
GERANION DANS LA SÉRIE SEPTENTRIONALE DU CHÊNE PUBESCENT DES 
ALPES NORD-OCCIDENTALES ET DU JURA MÉRIONAL (PARTIE FRANÇAISE). 
par M. van Althuis, H. van Gils et E. Keysers. 
Université de Nimègue - Département de Géobotanique 
Toernooiveld 6, Nimègue, Pays-Bas 
Bull. Soc. roy. Bot. Belg., Bruxelles: in druk 

1. INTRODUCTION 
L'alliance du Brachypodio pinnati-Geranion sanguinei Tx. 1960 in Müll. 1962 em. Gils 
et Koz}. 1977 comprend des groupements intermédiaires dans l'espace et dans le temps 
entre les pelouses semi-xériques, "maigres" et les chênaies et hêtraies thermophiles, établies 
généralement sur des substrats calcaires. Ces groupements du Brachypodio-Geranion sont 
liés à un climat caractérisé par des hivers (sub)continentaux ou submontagnards et par 
l'absence de périodes de sécheresse estivales, et à des stations non boisées, qui ne sont pas 
régulièrement pâturées ou fauchées, ni amendées par fumage. En outre, ces groupements 
se limitent généralement à des expositions sud (pour la littérature cf. Gils & Kozlowska 
1977). Le Brachypodio-Geranion est, en ce qui concerne sa composition ñoristique, 
caractérisé en premier lieu par la présence des espèces du group de Geranium sanguineum 
(G. sanguineum, Peucedanum cervaria, Dictamnus albus, Trifolium alpestre, T. medium, 
T. rubens. Coronilla coronata, Laserpitium latifolium, Satureja vulgaris, Thalictrum minus: 
Güs & Kovács 1977), ainsi que d'espèces des pelouses semi-xériques (caractéristiques de 
l'ordre des Brachypodietalia), telles que Brachypodium pinnatum. Centaurea scabiosa, 
Trifolium montanum et Prunella grandiflora, et d'espèces du cortège du Molinion (sensu 
Krause 1958), telles que, en l'occurence, Betonica officinalis, Molinia litoralis. Inula 
salicina et Serratula tinctoria. Caractéristique est également la présence d'espèces, telles 
que Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata. Centaurea jacea, Knautia arvensis, Poa 
pratensis, Briza media et autres, qui figurent aussi bien dans les pelouses "maigres", semi-
xériques des Brachypodietalia, que dans les prés humides et/ou légèrement amendés des 
Molinio-Arrhenatheretea. Enfin, on y observe également quelques espèces communes de 
diverses xérosères subméridionales, telles que Carex humilis, Cynanchum vincetoxicum, 
Stachys recta et Teucrium chamaedrys, à côté d'espèces communes des pelouses xériques 
(taxons caractéristiques de la classe des Festuco-Brometea), telles que Coronilla varia, 
Helianthemum nummularium, Euphorbia cyparissias, Sanguisorba minor et Salvia pratensis, 
à titre de compagnes compagnes constantes. 
Plus rarement et même de manière assez inattendue s'y rencontrent des espèces égale-
ment présentes dans diverses séries acidiphiles, comme Cytisus supinus (dans d'autres 
domaines également С nigricans et С. leucotrichUs), Genista tinctoria, G. sagittalis et 
G. anglica. En raison de la relation observée entre le climat et la présence du Brachypodio-
Geranion (Gils & Keysers 1977), nous nous attendions, au début de cette étude, à la pré-
sence de cette alliance dans le domaine de certaines séries du Chêne pubescent, à savoir de 
la série subméditerranéenne (en l'occurence, seulement à l'étage (sub)montagnard), de la 
série intra-alpine (= série interne)et de la série septentrionale, et à son absence du domaine 
de la série méditerranéenne du Chêne pubescent et de la série de la Chênaie à Charme. 
Ce que nous chercions surtout était la confirmation, plutôt que l'infirmation de cette 
hypothèse, étant donné qu'une confirmation, même partielle, signifierait entre autres une 
extension considérable de l'aire de dispersion connue du Brachypodio-Geranion. Nous 
nous proposions, en cas de confirmation, de décrire les groupements du Brachypodio-
Geranion, rencontrés dans le domaine considéré, et de définir les facteurs stationnels 
primaires déterminant leur présence. Nous nous proposions en troisième lieu d'étudier 
dans laquelle des quatre formations, bois, fourré, lisière et pelouse de notre domaine les 
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espèces du groupe de Geranium sanguineum étaient les plus fréquentes Le grand intérêt 
de ce problème reposait sur le fait que la région étudiée possède un climat plus océanique 
que les régions étudiées auparavant. En effet, selon Forster (1968, 1975) et Jakucs (1972), 
les groupements du Brachypodio-Geramon accusent, précisément en de telles régions, une 
composition flonstique relativement indépendante par rapport aux chênaies thermophiles 
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avions choisi le domaine en question. 
Le quatrième objet de nos recherches concernait la relation existant entre la présence 
des espèces du groupe de Geranium sanguineum, d'une part,et la nature du sol,d'autre part 
L'hypothèse que le Brachypodio-Geramon est, du moins dans les régions à climat relative-
ment océanique, hé a des substrats calcaires, a été confrontée avec les faits Nous avons 
également étudié si des différences de la concentration des ions dans le sol des mosaïques 
pelouse-hsière-bois suffisent à expliquer la genese ou le maintien de pareilles structures. 
Le cinquième et dernier but de nos recherches se rapportait au rôle joué par les fac-
teurs anthropogènes dans la genèse et le maintien des groupements de lisière, reconnus 
lors d'études partielles précédentes (cf Gils & Kozkiwska 1977). 
2 DOMAINE ÉTUDIÉ 
La partie méditerranéenne du domaine étudié s'étend de Moustiers-Samte-Marie 
(Provence) vers le nord par Monosque et Sisteron, où elle passe au domaine subméditer-
ranéen, que nous avons prospecté à partir de Gap, d'une part,jusqu'à Briançon et, d'autre 
part jusqu'à Grenoble C'est à partir de Grenoble qu'ont ensuite été prospectés les contre-
forts méridionaux du Jura dans les départements de l'Ain et de la Savoie Dans le domaine 
ainsi-délimité, les séries suivantes ont été distinguées (Ozenda 1966, Gobert & Pautou 
1972, Dobremez 1972, Dobremez, Pautou & Vigny 1974, Richard 1971) 
(1) La "série méditerranéenne du Chêne pubescent" (jusqu'à env 800 m), qui s'étend 
du sud environ jusqu'à Sisteron. La végétation forestière zonale s'y compose des deux 
chênes Quercus ilex et Q pubescens A côte des chênaies, ce sont surtout les garriques 
extra-zonales ou semi-naturelles à Rosmarinus officinalis et Lavandula latifolia qui déter-
minent l'aspect du paysage Ajoutons-y que Spartium junceum est une espèce caracténs-
que de cette série 
(2) La "Série subméditerraneenne du Chêne pubescent" (500-1000 m), qui s'étend 
de Sisteron jusqu'à Grenoble Quercus pubescens et Acer monspessulanum y sont des 
espèces (co)dominantes dans la strate arborescente Deux sous-séries se distinquent au 
sein de cette série, à savoir 
(2a) la "sous série inférieure" (500-800 m), dans laquelle s'observent encore des 
espèces méditerranéennes, telles que Spartium junceum, Jumperus ocycedrus, J. phoem-
cea et Quercus ilex, 
(2b) la "sous-série normale" (800—1000 m), caractérisée par l'absence d'espèces 
méditerranéennes de la sous-série précédente (2a) et contenant des pelouses de l'ordre des 
Brometalia à titre de végétations extra-zonales ou semi-naturelles 
(3) La "série intra-alpine du Chêne pubescent", qui, comme son nom l'indique, est 
caractéristique pour les vallées xénques intra-alpmes En France, cette série se recontre 
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dans les vallées de la Durance et de l'Ubaye. Elle est une forme à composition floristique 
appauvrie de la série du Chêne pubescent et donc uniquement caractérisée par des carac-
tères négatifs, á savoir par l'absence de l'élément (sub)méridional-subocéanique, tel que 
par exemple Buxus sempervirens et Genista cinerea. 
(4) La "série septentrionale du Chêne pubescent" (série du Querco-Buxetum Br.-Bl. 
1931), à présence optimale du buis (Buxus sempervirens). Y manquent toutefois les 
espèces de la garrique, telles que les Lavandes (Lavandula spp.) et l'Aphyllanthe (Aphyl-
lanthes monspeliensis). L'élément (sub)méridional-océanique n'y existe plus que sous 
forme de "colonies méridionales" étroitement limitées dans l'espace et contenant par 
exemple Cotinus coggygria. Pistacia terebinthus et Campanula medium. On distinque dans 
cette série septentrionale entre autres un faciès xerophile à Hêtre (série du Buxo-Fagetum, 
4d), intermédiaire entre elle et la "série mésophile du Hêtre" (série du Fagetum silvaticae, 
7). 
(5) La "série delà Chênaie à Charme" (série du Querco-Carpinetum Tx. 1937). Le 
Charme (Carpinus betulus) et l'Erable champêtre (Acer campestre) y sont les essences 
arborescentes les plus importantes. Il s'agit dans notre cas (Lac-du-Bart) de la série (sous-
série?) de la Chênaie à Charme thermophile sur calcaire, où s'observent, outre les espèces 
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prémentionnées, entre autres également des éléments de la "série septentrionale" (4), tels 
que Quercus pubescens et Buxus sempervirens. 
(6) La "série de la Chênaie acidiphile" (série du Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 
1932). Nous n'avons pas rencontré cette série à l'état pur et une certaine influence de la 
série 6 dans le Querco-Buxetum (série 4), à savoir la présence de Calluna vulgaris, n'a été 
observée qu'à Lac-du-Bart (série 7). 
Nos localités du Brachypodio-Geranion se situent en majeure partie à l'intérieur de la 
série septentrionale (série du Buxo-Quercetum). S'y rapportent les relevés suivants: 
(a) les versants sud (à proximité de Montmélian) et les versants sud-est (près d'Arbin, 
de Cruet-Saint-Laurent et de Cruet-la-Baraterie) du massif des Bauges; 
(b) les versants sud (près de Grenoble) et les versants sud-est (près de Saint-Nazaire-
les-Eymes jusqu'à une altitude de 600-700 m) du massif de la Grande-Chartreuse entre 
Grenoble et Chambéry à l'ouest de Val d'Isère; 
(c)les contreforts méridionaux du Jura près des localités Belley, Virginin et Yenne 
(environs de Saint-Didier). 
Le relevé susmentionné de Saint-Nazaire tombe dans le faciès xerophile à Hêtre (4d) de 
cette série, tandis que les relevés faits aux environs de Lac-du-Bart appartiennent déjà à 
la série de la Chênaie à Charme, faciès thermophile. Dans ce dernier cas s'observe déjà 
une intrusion nette de la série de la Chênaie acidiphile (6), due à l'acidification du sol cal-
caire. 
Enfin, à Montlambert se recontrent déjà des groupements du Brachypodio-Geranion 
relevant d'une série de hêtraies. Nos observations (tableau 2, relevé 10) ne permettent 
toutefois pas de dire s'il s'agit du faciès à Hêtre de la série ou de la série mésophile du 
Hêtre. 
Voici les données climatologiques concernant les séries susmentionnées (litt, citée; 
Dobremez & Vartanian 1974). 
Nr. de la Série Précipitations Temperatures 
moyennes moyennes 
(introduction) annuelles (mm) annuelles (0C) 
1 700 14 
2 700-1000 12,9 
3 800 9,1 
4 1000-1200 10,3 
5 1300 9,9 
6 1100 10,1 
7 1200-1600 6,9-9,1 
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3 MÉTHODES 
3.1 Analyse de la végétation 
La méthode de collationnement et de traitement d'analyses des végétations, appliquée 
par nous, correspond en grandes lignes à celle de Braun-Blanquet (Westhoff & Van der 
Maarel 1973). Nos relevés concernant le Brachypodio-Geramon (106 en total, dont 104 
repris au tableau 1) ont été choisis de manière à donner une bonne idee de la diversité et 
de la répartition du Brachypodio-Geramon dans les départements du Dauphiné, de la 
Savoie et de l'Ain Un tapis végétal a été rapporté a cette alliance deja sur le terrain 
lorsqu'il compartait au moins deux espèces du groupe du Geranium sanguineum, com-
plété pour ces études partielles de Melampyrun nemorosum (tableau 1, col 1 -10) D'autre 
part, aux endroits où des tapis végétaux contenant au moins deux espèces du dit groupe 
ne paraissaient pas exister, des releves de végétations à développement optimal de Gera-
nium sanguineum ont été faits (tableau 1, col 11,12 et 13) 
Outre les relevés concernant le Brachypodio-Geramon, des releves de végétations fores-
tières et de pelouses avoisinantes ont également été faits (chaque fois 10 releves, tableau 
2 et 3), et cela dans le double but 
(a) d'avoir une idee de la vegetation zonale et 
(b) de disposer d'informations suffisantes pour apprécier le degré de fidélité d'espèces 
dans le Brachypodio-Geramon 
A côté des enteres habituels pour les releves, un degré de recouvrement d'au moins 
90% a été appliqué comme critère pour les relevés de formations forestières, qui tous ont 
été faits à une distance d'au moins 10 mètres de la lisière pour exclure toute influence de 
phénomènes marginaux éventuels 
Pour les relevés de pelouses, un degré de recouvrement de 50% des graminées et des 
espèces graminoides a été choisi comme critère, la presence d'arbres ou d'arbustes faisant 
loi de contre-indication L'étude de nos releves, présentés sous forme de tableaux, a révélé 
l'existence de plusieurs types de vegetation dépourvus de taxons caractéristiques d'asso-
ciation Les manuels (Westhoff & Van der Maarel 1973, Mueller-Dombois & Ellenberg 
1974) nous laissent dans l'incertitude quant à la classification de pareilles végétations Les 
enteres suivants ont ete adoptis dans les cas de ce genre 
— Les groupements anthropogenes sans taxons caractéristiques d'association, mais à 
taxons caractéristiques d'alliance, d'ordre et/ou de classe, sont considérés comme des 
groupements de base à l'exemple de Kopecky & Hejny (1973). Selon les facteurs station-
nels, qui entrent en ligne de compte pour expliquer l'absence de taxons caractéristiques 
d'association, nous distinguons des groupements de base climatiques, edaphiques et 
anthropogènes (Van Gils 1976) 
— D'autre part, une communauté végétale est considérée comme une association lors-
qu'elle contient des caractéristiques d'association locales, qui ailleurs, dans les régions 
plus centrales, sont des caractéristiques d'alliance II s'agit d'espèces qui ailleurs accusent 
une amplitude sociologique relativement large, par exemple au niveau de l'alliance, mais 
qui localement, par exemple aux confins de l'aire de dispersion, se limitent a une seule 
association (Werger & Van Gils 1976) 
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— Nous réservons le nom de "groupement" aux types de végétation qui contiennent 
des nombres à peu près égaux de taxons caractéristiques de deux syntaxons différents, 
allant de l'association à la classe. Dans cette optique, un groupement végétal ne pourra, en 
se basant sur des critères d'ordre floristique, pas être rapporté à une association, une 
alliance ou une classe déterminée, soit parce qu'il contient trop peu de taxons caractéris-
tiques, soit parce qu'il est intermédiaire entre deux unités. 
Les résultats de classification de nos relevés du Brachypodio-Gerwion, des pelouses et 
des formations forestières sont mentionnés respectivement dans les tableaux 1, 2 et 3. 
Numero 1 est un tableau synoptique. 
La description de la végétation zonale a été faite par la méthode cartographique 
d'Ozenda étal. (1963-74). Nous avons adopté la nomenclature d'Ozenda, qui diffère 
fortement de celle de Braun-Blanquet. Ce n'est que dans des cas nettement définis que des 
"séries" et "faciès" ont été traduits en les associations correspondantes de Braun-Blan-
quet. 
3.2. Analyse pédologique 
Neuf échantillons de 70 cm3 ont été prélevés dans l'horizon à racines du sol sous des 
groupements du Brachypodio-Geranion dans chacune des cinq localités suivantes: 
(l)Montmélian, (2)Cruet-la-Baraterie, (3) Cruet-Saint-Laurent, (4) Arbin et (5) Lac-du-
Bart. Neuf échantillons ont également été prévelés dans une ou plusieurs végétations 
avoisinantes: 
(1) Geranio-Peucedanetum mbietosum; Teucrio-Brometum et Buxo-Quercetum avoisi-
nants. 
(2) Groupements de base à Melampyrum nemorosum et Daucus carota et Geranio-Trifo-
lietwn medii; pelouse (Brometalia-Anhenatheretalia) et Buxo-Quercetum avoisinants. 
(3) Geranio-Trifolietum medii; groupement de base à Dorycnium herbaceum et Globula-
ria vulgaris et Buxo-Quercetum avoisinants. 
(4) Geranio-Peucedanetum mbietosum; Teucrio-Brometum a voisinant. 
(5) Groupement de base à Geranium sanguineum et Festuca valesiaca; échantillons 
prélevés dans la variante à Calluna vulgaris respectivement autour de Calluna vulgaris, 
Trifolium alpestre et Geranium sanguineum, ainsi que dans le groupement à Festuca 
valesiaca et Bromus erectus et le bois (Buxo-Quercetum et Querco-Carpinetum) 
avoisinants. 
Les neuf échantillons provenant d'une même phytocénose ont chaque fois été mélangés 
trois par trois et les analyses ioniques ont été faites sur 70 cm3 de chacun des échantillons 
mixtes ainsi obtenus. Le pH (H20) a été mesuré avec un pH-mètre électrique (potentio-
mètre modèle Metrohm & Herisau E 444). Les échantillons mixtes de 70 cm3 ont été 
extraits pendant 60 minutes par agitation en présence d'un agent d'extraction dans des 
flacons de polyethylene iodés. Voici la composition de cet argent d'extraction: 
15 litres d'eau distillée 
73 ml d'acide chlorhydrique concentré 
12 ml d'acide sulfurique concentré 
volume complété à 18 litres avec de l'eau distillée 
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Après l'agitation, les flacons ont ete laissés au repos pendent 24 heures en vue de la 
sédimentation de la terre, après quoi le liquide surnageant a été séparé par nitration au 
moyen d'un filtre "Rotband" Les ions suivants ont été déterminés dans le filtrat avec un 
autoanalyseur (Technicon) K+, NH4, NOJ + NO2, PO¿"", Mg++, Ca** Les figures 2 a9 
représentent les résultats ainsi obtenus 
4 DESCRIPTION DES GROUPEMENTS 
4 1 Geramo-Peucedanetum cervame (Col. 1 -6) 
Taxon caractéristique Peucedanum cervaria, taxon différentiel au sein de l'alliance 
Vicia tenuifolia 
L'association avait déjà déente pour le sud-ouest d'Allemagne (Muller 1962), la Thu-
ringe (Marstaller 1970), le Jura suisse (Gallandat 1972) et l'Alsace (Van Gils & Willems 
1971, Tuxen 1972) Elle a donc une aire de dispersion subatlantique La vicariante illyri-
co-subméditerranéenne du Geranio Peucedanetum est le Cirsio pannonici-Peucedanetum 
et sa vicariante subcontinentale est l'Inulo ensifoliae-Peucedanetum Outre Peucedanum 
cervaria, l'espèce Seseli libanotis est également mentionnée comme taxon characténsque 
du Geramo-Peudedanetum (Muller 1962, Marstaller 1970) Seseli libanotis existe dans le 
domaine que nous avons exploré, mais y manque dans le Geramo-Peucedanetum Et 
même dans l'aire de dispersion du Cirsio-Peucedanetum et de l'Inulo-Peucedanetum, il 
n'existe pas de corrélation positive entre la présence de Peucedanum cervaria et celle de 
Seseli libanotis Des relevés du groupement ont été faits dans le massif des Bauges a Mont-
mélian, Cruet-la-Baratene et Arbin et sur les versants sud-est du massif de la Grande-
Chartreuse à Saint-Nazaire-les-Eymes Seul un relevé du Geramo-Peucedanetum a pu être 
fait près de Lac-du-Bart et de Venne Le Geranio Peucedanetum est l'association calciphile 
collméenne (420-670 m) du Brachypodio-Geramon du domaine prospecté Elle a une 
amplitude d'exposition assez étroite (de sud-ouest à sud-est) et se rencontre en des stations 
secondaires, constituées surtout par des pres de fauche et des coupes forestières 
Quelques sous-associations edaphiques peuvent être distinguées au sein du Geramo-
Peucedanetum, à savoir le Geramo-Peucedanetum rubietosum peregrmae subass nov et le 
Geramo-Peucedanetum molimetosum litorahs Mull 1962 
4.1 1 Le Geramo-Peucedanetum rubietosum peregrmae subass nov (Col 1—3) 
Taxons différentiels Rubia peregrina, Hieracium glaucinum, Dianthus sylvestris, Ono-
nis natrix, CampanuL· medium 
Cette sous-association est très pauvre en caractéristiques d'alliance et tend nettement 
vers le Xerobromion 
Toutes les espèces différentielles du Geramo-Peucedanetum rubietosum ont une aire de 
dispersion océanique Rubria peregrina et Ononis natrix sont des plantes circumméditer-
ranéennes et les autres des plantes west -(sub )méditerranéennes Le Geramo-Peucedanetum 
rubietosum a été rencontré dans le massif des Bauges (Montméhan et Arbin), où il forme 
des mosaïques avec des fourres, composés de Cornus sanguinea, Buxus sempervirens, 
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Ligustrum vulgare, Acer opalus et Quercus pubescens, et avec des pelouses contenant 
entre autres Globularia vulgaris, Teucrium chamaedrys. Fumana procumbens, Bromus 
erectus et Osyns alba, ainsi que Peucedanum cervaria a vitalité réduite 
Ces mosaïques de fourrés, lisières et pelousses peuvent être interprétées comme des 
stades de succession de cultures abandonnées, en raison de l'abondance de Juniperus com-
munis et de la présence de petits murs de terrasses et de vignobles abandonnes 
Nous distinguons trois variantes au sein du Geramo-Peucedanetum rubietosum 
(a) le G -P rubietosum mops (col 1) (Inops cf Westhoff & Van der Maarel 1974) Va-
riante dépourvue d'espèces diagnostiques et très proche du Xerobromion, 
(b) variante a Chiara perfoliata (col 2), cette espece peut être considérée comme une 
indicatrice de bosses calcaires (affleurements de roche calcaire compacte), 
(c) variante â Astragalus monspessulanus, installée sur les substrats les plus stables, 
Laserpitium galhcum est, a côte de l'Astragale de Montpellier, également une espèce dif-
férentielle par rapport aux variantes (a) et (b) 
4 12 Le Geranio Peucedanetum mohmetosum litorahs Mull 1962 (col 5—6) 
Taxons différentiels Molinia litorahs (M)*, ínula saltana (M), Serratula tmctoria 
(M), Betonica officinalis (M), Coronilla coronata (G), Trifolium rubens (G), Laserpitium 
latifohum (G), Connus coggygria. Centaurea scabiosa. Prunella grandiflora, Cynanchum 
vincetoxicum, Polygonatum odoratum, Cirsium nvulare et Ranunculus acns 
Un fait surprenant est la présence de nombreuses espèces du groupe de Geranium 
sanguineum (G) (au sens de Van Gils & Kovács 1977), ainsi que de plusieurs espèces du 
groupe de Molinia litorahs (M) (au sens de Krause 1958) 
Le Geramo-Peucedanetum mohmetosum et la forme submontagnarde à Laserpitium 
latifohum du Geramo-Peucedanetum (sud-ouest d'Allemagne, Muller 1974, Werraberg-
land, Winterhoff 1965, Dierschke 1974, Thuringe, Marstaller 1970 ont en commun 
entre autres Coronilla coronata et Laserpitium latifohum Des éléments communs du 
Geramo-Peucedanetum mohmetosum et du Cirsio-Peucedanetum coromlletosum sont 
Serratula tmctoria. Coronilla coronata, Molinia litorahs. Betonica officinalis, Cytisus 
supinus, etc 
Les relevés du Geramo-Peucedanetum molimetosum proviennent des versants sud-est 
du massif de la Grande-Chartreuse au-dessus de Saint-Nazaire-les-Eymes (500-780 m) La 
roche mère y est un calcaire jurassique compact Cette sous-association se rencontre sur-
tout en des zones de contact du Buxo-Quercetum pubescentis a chemins, coupes et 
pelouses Les stations du Geramo-Peucedanetum mohmetosum se distinguent de celles 
du G -P -rubietosum par 
— un profil pedologique plus profond sur calcaire compact, contrairement au G -P rubie-
tosum, qui s'installe sur des eboulis calcaires meubles, et 
- une ambiance plus ombragée 
Ces deux aspects concordent en ce sens qu'ils révèlent une nature moins xerophile de 
la station 
* (M) = espece du group de Mohmon 
(G) = espèce du group dt Geranium sanguineum 
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Deux vanantes se distinguent dans le Geramo-Peucedanetum molmietosum, à savoir 
(a) la variante à Pteridium aquilmum (col 6) et 
(b) la variante a Euphorbia dulas (col 5) avec, en outre, Euphorbia amygdala ides, 
Lithospermum purpereo-caeruleum et Knautia sylvatica 
La variante à Pteridium (variante mesophile) se rencontre en des zones de contact entre 
le faciès à Carpinus betulus (4a) du Buxo-Quercetum et un Fagetum (4d/7) au pied 
(500 m) et au sommet du versant (800 m), tandis que la variante à Euphorbia dulcís 
s'installe sur le versant proprement dit dans les lisières du faciès normal du Buxo-Querce-
tum 
4 1 3 Groupement à Coronilla coronata et Laserpitium galhcum (col 4) 
Taxons différentiels Genista pilosa, Calamagrostis varia 
Taxons différentiels par rapport au Geramo-Peucedanetum rubietosum Molinia lito-
ralis. Connus coggygria. Prunella grandiflora, Carex humilis Taxons différentiels par rap-
port au Geramo-Peucedanetum molmietosum Rubia peregrina, Buphthalmum salicifo-
lium 
Ce groupment est, au point de vue flonstique, un etat de passage entre le Geramo-
Peucedanetum molmietosum et le G Ρ -rubietosum et se rapproche étroitement de ce 
dernier par ses caractères stationnels (ébouhs calcaires meubles et pâturage antérieur) Les 
relevés proviennent de Saint-Nazaire-les-Eymes (Grande-Chartreuse) 
4 2 Geranio Tnfolietum alpestns Mull 1962 (col 7) 
Espèces caractéristiques Trifolium alpestre, Anthencum Miago 
Espèces différentielles Filipendula hexapetala (O)*, Satureja vulgaris (G), Chrysan-
themum leucanthemum, Laserpitium siler Muller (1962) décrit un grand nombre d'es-
pèces différentielles acidiphiles pour cette association, telles que Genista germanica, 
Genistella sagittalis, Calluna vulgaris et Agrostis tenuis, qui, dans notre domaine, se can-
tonnent toutefois dans le groupement a Geranium sanguineum et Festuca valesiaca 
En Transsylvame, ces espèces acidiphiles manquent également dans le Geramo-Tnfo-
lietum alpestris, tandis que dans le Valais (Suisse) un certain nombre d'elles s'observent 
dans le Geranio-Tnfohetum alpestris gemstetosum sagittalis Des végétations de lisière 
relevant du Geranio-Tnfohetum alpestns on été rencontrées sur le Mont Rachais au-
dessus de Grenoble (940 m) Leurs stations à fourrés épars de Quercus pubescens, Vibur-
num lontana etc sont probablement primaires, contrairement à celles des autres groupe-
ments du Brachypodio-Geramon dans le domaine considere Les pelouses attenantes se 
composent surtout de Carex humilis et Bromas erectas Le sol reposant sur un sous-sol 
de calcaire compact n'est épais que de quelques centimètres Vu l'absence de l'élément 
flonstique (sub)méditenanéen et la presence de Laserpitium siler, espèce prealpine, les 
conditions climatiques du Geramo-Tnfolietum semblent plus montagnardes que celles 
des autres associations 
* (O) = espece charactenstique de 1 ordre Brachypodietalia 
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4.3. Trifolio medii-Laserpitietum latifoliae Van GUs & Gilissen 1976 (col. 8) 
Caractéristiques regionales: Laserpitiwn latifolium (G) et Trifolium medium (G). 
Espèces différentielles: Laserpitium siler, Campanula glomerata, Gymnadenia conopsea. 
L'association est donc caractérisée par la présence d'espèces caractéristiques d'alliance 
comme caractéristiques d'association locales (cf. Werger & Van Gils 1976). 
Le Trifolio-Laserpitietum a déjà été décrit pour le Valais (Suisse) et la vallée supérieure 
de l'Inn (Tirol) et peut donc être consideré comme représentant du Brachypodio-Geranion 
dans les vallées (sub)continentales des Alpes. Nos relevés proviennent de Montlambert 
dans le massif des Bauges (980 m) et se rattachent, tout corne veux faits dans le Valais, 
au groupement vicariant thermophile avec, comme espèces différentielles, Geranium san-
guineum et Bupleurum falcatum. La station diffère de celle du Geranio-Peucedanetum par 
un climat plus montagnard dû à l'altitude (980 m au-dessus du niveau de la mer), ce qui 
explique la dominance et la haut degré de présence de l'élément préalpin {Laserpitium 
siler, L. latifolium et Buphthalmum salicifolium), l'absence de l'élément océanique, et la 
dominance du hêtre {Fagus sylvatica) dans la végétation climatique zonale. 
Le Trifolio-Laserpitietum se différencie du Geranio-Trifolietum alpestris par un sol 
plus profond, non pierreux. 
Les individus de l'association ne sont pas des zones de passage entre des pelouses et des 
formations forestières, mais une phase de prés de fauche en friche, caractérisée par la pré-
sence d'hémicryptophytes dressés. 
4.4. Geranio-Trifolietum medii Kielland-Lund 1965 (col. 9) 
Taxon caractéristique local: Trifolium medium. 
Taxon différentiel dans les limites du Brachypodio-Geranion: Primula veris. 
Le Geranio-Trifolietum medii a été décrit pour le sud de la Norvège (Kielland-Lund 
1965). Dans le Jura et les Bauges cette association est plus riche en taxons caractéristi-
ques d'alliance du Brachypodio-Geranion. Un fait frappant est la présence de Melampyrum 
nemorosum dans la forme locale de cette association, raison pour laquelle le rattachement 
de cette unité au Trifolio-Melampyrum nemorosi Dierschke 1973 a été envisagé. Dans 
cette dernière association manquent toutefois les taxons caractéristiques du Brachypodio-
Geranion ici présents, de sorte que le Trifolio-Melampyretum doit être rangé dans le 
Trifolion medii. Nous avons rencontré le Trifolio-Melampyretum dans le domaine pros-
pecté en des endroits où les précipitations et/ou la richesse du sol sont relativement fortes. 
Les relevés du Geranio-Trifolietum medii proviennent de versante près de Yenne, 
Virginin, Cruet-Saint-Laurent et Cruet-la-Baraterie (250^400 m). Le Geranio-Trifolietum 
medii se recontre dans le domaine zonal du Querco-Carpinetum (Yenne, Virginin 250 m). 
Dans le domaine zonal du Buxo-Quercetum (Cruet-la-Baraterie, Cruet-Saint-Laurent) il ne 
s'observe pas dans les stations les plus xerophiles, mais se rencontre seulement sur des sols 
profonds. 
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4.5. Groupement de base anthropogène à Melampyrwn nemorosum et Daums carota 
(Festuco-Brometea) (col. 10) 
Des taxons caractéristiques d'association propres et quelques taxons caractéristique 
d'alliance manquent. Citons comme taxons différentiels dans les limites de l'alliance les 
espèces Agrimonia eupatorio, Daucus carota. Ranunculus bulbosus et Melampyrum nemo-
rosum, ce dernier seulement pour un nombre réduit de (sous)-associations. La présence de 
ces espèces indique, d'une part, une rudéralisation relativement forte (les trois premières 
espèces) et, d'autre part, une mésophilie assez prononcée de la station. 
Les relevés proviennent de Cruet-la-Baraterie (300—400 m). Ce groupement de base 
existe toutefois dans tout le domaine prospecté en des talions relativement rudéralisées. 
Le groupement a été rencontré sur des sols profonds, où il occupe des lisières le long 
de prés de fauche encore exploités. 
L'analyse du sol (par. 3.2.) montre qu'une forte teneur en azote se trouve en corréla-
tion avec la disparition de Geranium sanguineum et la dominance absolue de Melampyrum 
nemorosum. Là où, en l'occurence, le pré de fauche n'est pas limité par un groupement 
de base du Brachypodio-Geranion, les rejets de Cornus sanguinea, Carpinus betulus et 
Coronilla emerus forment un fourré bas. 
4.6. Groupement de base anthropogène à Dorycnium herbaceum et Globularia vulgaris 
{Festuco-Brometea) (col. 11) 
Absence de taxons caractéristiques d'association. 
Taxons différentiels: Dorycnium herbaceum. Globularia vulgaris. 
Bien que ce groupement se rapproche par sa composition floristique du Geranio-
Peucedanetum rubietosum (col. 1—3), nous estimons cependant qu'il constitue une autre 
communauté végétale en raison, d'une part, de l'absence du taxon caractéristique d'as-
sociation Peucedanum cervaria et de l'élément méditerranéen et, d'autre part, de la pré-
sence de Dorycnium herbaceum et de Globularia vulgaris et du degré de recouvrement 
relativement élevé des espèces des Festuco-Brometea. 
Les relevés ont été faits à Cruet-Saint-Laurent (540 m). La station de ce groupement 
de base correspond à celle du Geranio-Peucedanetum rubietosum en se qui concerne le 
sol, le relief et le climat, mais le facteur stationnel temps diffère par suite de l'influence 
anthropogène y jadis exercée. Le groupement de base fait partie d'une mosaïque de 
fourrés, lisières et pelouses, interprétée comme stade de succession d'un complexe de cul-
tures abondonnées. L'absence de Peucedanum cervaria et de l'élément (ouest-sub) médi-
terranéen peut ainsi être attribuée au temps relativement court qui s'est écoulé depuis la 
mise en friche. Si cette interprétation est exacte, il n'est pas exclue que tôt au tard les 
espèces considérées y fassent leur apparition. 
4.7. Groupement de base climatique à Geranium sanguineum et Festuca valesiaca 
{Festuco-Brometea) (col. 12-13) 
Absence de taxons caractéristiques d'association. 
Taxons différentiels par rapport au Brachypodio-Geranion (pour la plupart des espèces 
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Fig 2-9 Concentrations dans le sol (mg/100 ml de volume du pores dans le sol) des lisières à Geranium 
sangumeum 
oooo = échantillons au-dessous de Géranium sangumeum 
oooo = échantillons au-dessous de Melampyrum nemorosum 
oooo = échantillons au-dessous de C'alluna vulgaris 
et des bois attenants (++++) et des pelouses attenants ( ) 
Code du localité (1) Montméhan, (2) Cruet-la-Baratene, (3) Cruet-Saint-Laurent, (4) Arbin 
et (5) Lac-du-Bart 
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des Festuco-Brometea = FB): Festuca valesiaca (FB), Potentina cinerea (FB), Koeleria 
cristata (FB), Asperula cynanchica (FB), Prunella laciniata, Agrostis tenuis, Hypericum 
perforatum, Buxus sempervirens, Genistella sagittalis. 
Le groupement de base climatique (surtout sa variante typique) tend par sa compo-
sition iloristique, d'une part, vers les Festucetalia valesiacae et d'autre part, vers le 
Geranio-Trifolietum alpestris genistetosum sagittalis du Valais. 
Les relevés proviennent des environs de Lac-du-Bart) variante à Calluna vulgaris), et de 
Virginin (variante typique dans ces deux derniers cas). Les variantes suivantes peuvent 
être distinguées dans le groupement de base: 
(a) variante typique sans taxons différentiels; 
(b) variante à Calluna vulgaris avec comme taxons différentiels par rapport à la variante 
typique les espèces Calluna vulgaris, Ruscus aculeatus. Genista germanica, Betonica 
officinalis et Trifolium alpestre, qui, à l'exception de Ruscus aculeatus, sont des taxons 
diagnostiques du Geranio-Trifolietum alpestris. 
5. CONCENTRATIONS IONIQUES DANS LES SOLS DES GROUPEMENTS DE 
LISIÈRE À GERANIUM SANGUINEUM ET DES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX 
ATTENANTS 
Les conclusions suivantes se dégagent des données concernant les concentrations 
ioniques dans les sols des groupements à Geranium sanguineum et des groupements avoisi-
nants dépourvus de cette espèce (fig. 2—9). 
(a) Dans le domaine prospecté, une succession spatiale "pelouse-lisière-bois" ne va 
généralement pas de pair avec une variation du pH dans les sols correspondants. 
En Hongrie, Jakucs (1972) a observé dans un transect analogue une chute nette du pH 
du sol forestier par rapport aux sols de la pelouse et de la lisière. Par contre, dans la région 
karstique très humide, des valeurs du pH ont été mesurées dans la pelouse, qui étaient 
sensiblement inférieures à celles trouvées dans la lisière et le bois de la même série (Van 
Gils et al. 1975). On peut en conclure que le pH, pour autant qu'il reste supérieur à une 
valeur critique (± 4,5), n'est pas un facteur essentiel de la distribution du cortège floris-
tique de Geranium sanguineum dans les complexes pelouse-lisière-bois. Parmi les types 
de végétation mentionnés au tableau 1 {Brachypodio-Geranion et groupements divers à 
Geranium sanguineum), le sol de la variante à Calluna vulgaris se distingue de celui du 
groupement de base à Geranium sanguinem et Festuca valesiaca par un pH relativement 
bas, égal à 5. Les autres unités reprises au tableau accusent un pH d'environ 8. 
(b) La concentration des ions Ca** accuse une allure parallel à celle du pH. Une variation 
appréciable n'a pas été observée dans les transects étudiés. Un fait frappant qui se mani-
feste lors de la comparaison mutuelle des divers transects, est que le sol de la variante à 
Calluna vulgaris du groupement à Geranium sanguineum et Festuca valesiaca accuse une 
concentration des ions Ca** qui est dix fois plus petite que celle des échantillons prélevés 
en d'autres points. Cette faible concentration des ions Ca** n'est toutefois pas étonnante 
vu la composition floristique {Calluna vulgaris, Genistella sagittalis. Genista pilosa e.a.) et 
le pH (= 5) du sol de ce type de végétation. Un autre fait frappant est que la concentration 
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des ion Ca++ et le pH (6 au lieu de 5) sont plus élevés sous la pelouse attenante que sous 
la variante à Calluna vulgaris. 
(c) La concentration des ions PO4"" accuse une différence nette entre la lisière à 
Melampyrum nemorosum/Geranium sanguineum et celle sans Geranium sanguineum 
dans le transect (2). En effet, cette concentration est supérieure d'un facteur 10 dans la 
lisière pure à Melampyrum nemorosum. Ce point sera examiné de plus près ci-dessous (d). 
Dans le transect 5 (variante à Calluna vulgaris), la concentration des ions PO4"" est 
supérieure d'un facteur 3 à 6 à celle mesurée dans le autres transects à un niveau où le 
transect 2 ne contient plus de Geranium sanguineum. Cette concentration relativement 
élevée des ions PO4 "" est, à notre avis, une conséquence de la concentration relativement 
basse des ions Ca++. 
(d) Une variation nette de la concentration globale des ions NOJ et NOJ n'a pas 
été observée dans quatre des transects étudiés. Le transect 2 fait exception, tout comme 
pour la concentration des ions PO^" - . En effet, la concentration globale des ions NO3 
et NO2 y est environ cinq fois supérieure à celle mesurée sous la lisière à Geranium 
sanguineum. 
On voit donc que le passage du groupement à Geranium sanguineum et Melampyrum 
nemorosum à la lisière pure à Melampyrum nemorosum va de pair avec un accroissement 
de la concentration globale des ions NO3 et NOJ et de la concentrations des ions 
PO4 "". Or, d'après ce qui est dit sous (c), cette dernière concentration ne peut pas servir 
de paramètre explicatif de la disparition de Geranium sanguineum, de sorte qu'à cet effet 
seul la concentration globale des ions nitrate et nitrite entre en ligne de compte. 
(e) En ce qui concerne la concentration des ions NH4, seuls deux transects diffèrent 
nettement des autres avec les différences de l'ordre d'un facteur 2. Il s'agit, d'une part, 
du transect 5, où le sol de la pelouse et de la lisière sous Geranium sanguineum accuse 
une teneur en ions NH4 environ deux fois supérieure à celle mesurée sous la végétation à 
Geranium sanguineum et Calluna vulgaris, ce qui suggère l'hypothèse que Geranium san-
guineum ne supporte pas des concentrations aussi fortes de l'ion NH4. Cette hypothèse 
peut être contredite par les observations faites concernant la teneur en ions d'ammonium 
sous les groupements à Geranium sanguineum des transects 3 et 1. 
(f) Les faibles concentrations des ion Mg** mesurées dans transect 5 viennent renforcer 
l'image déjà révélée par la concentration des ions Ca" et le pH, à savoir celle d'un sol 
lessivé. Les concentrations des ions Mg** ne demandent pas d'autres commentaires. 
(g) Des variations de la concentration des ions K* s'observent dans les transects indivi-
duels, mais la comparaison mutuelle des divers transects ne fournit pas d'image univoque 
à ce point de vue. 
6. DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
6.1. Concentrations ioniques dans le sol des lisières à Geranium sanguineum et des groupe-
ments attenants 
L'image générale qui se dégage de la détermination des concentrations ioniques dans le 
sol des pelouses et des lisières correspond grosso modo à l'image esquissé par Jakucs 
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(1972) pour les complexes "pelouse-lisière": les différences des facteurs pédologiques 
sont à peine mesurables. 
Jakucs a toutefois trouvé des différences statistiques entre le bois, d'une part, et le 
complexe "taillis-lisière-pelouse", d'autre part. 
Nous n'avons pas constaté de telles différences dans le domaine prospecté. Les dif-
férences floristiques et structurales entre le complexe "pelouse-lisière-fourré", d'une part, 
et le bois, d'autre part, doivent donc trouver leur explication en d'autres facteurs que les 
facteurs pédologiques mesurés. 
On a, en outre, trouvé que les deux espèces Geranium sanguineum et Trifolium alpestre 
sont également capables de s'installer sur des sols à pH = 5. Et on sait maintenant que, 
lorsque la concentration globale des ions nitrate et nitrite est supérieure à 1 mg/100 ml de 
volume de pores dans le sol, Geranium sanguineum est supplanté par des espèces plus 
nitrophiles, à savoir, en l'occurrence, par Melampyrum nemorosum et Daucus carota. 
6.2. Répartition régionale 
Notre hypothèse concernant la répartition régionale du Brachypodio-Geranion a été 
partiellement confirmée pour autant que cette alliance n'a été recontrée ni dans la série 
méditerranéenne (1), ni dans la série delà chênaie à Charme (2). Le Brachypodio-Geranion 
n'a été trouvé qu'en une seule des trois séries du Chêne pubescent (2,3,4), à savoir dans 
la série septentrionale (4), bien que nous avions présumé sa présence dans les trois séries 
(cf. Introduction). 
L'absence du Brachypodio-Geranion de la série subméditerranéenne (2) peut s'expli-
quer comme suit. Les températures hivernales de l'étage collinéen sont trop océaniques 
(Gils & Keysers 1977). Bien qu'elles soient suffisamment basses dans l'étage montagnard 
pour permettre l'installation de l'alliance, les mois estivaux y sont trop frais. Un climat 
submontagnard intermédiaire, favorable à l'installation du Brachypodio-Geranion, n'y 
existe pas ou seulement en des zones trop étroites. En ce qui concerne l'absence de l'al-
liance dans la série intra-alpine (3), le caractère océanique du climat n'y fournit une 
explication que pour une partie du domaine, c'est-à-dire aux endroits (par exemple dans 
la vallée de la Durance), où l'espèce Lavandula angusti/olia joue encore un rôle important 
dans la végétation. Les régimes climatiques (précipitations et températures) régnant aux 
endroits à caractère plus (sub)montagnards sont toutefois propices à l'installation de 
notre alliance, mais les stations non boisées et en même temps non pâturées n'y existent 
pas. 
6.3. QueUes sont les formations dans lesquelles se présente le cortège floristique de 
Geranium sanguineum! 
Tous les relevés comportant au moins deux espèces du groupe d'espèces de Geranium 
sanguineum accusent une plus grande affinité floristique et même structurale avec le 
Brachypodio-Geranion et les Festuco-Brometea qu'avec les Quercetea pubescenti-petraeae 
Jakucs 1960. Le deuxième problème que nous nous étions proposés d'élucider par nos 
recherches, c'est-à-dire la question de savoir dans laquelle des quatre formations "bois, 
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fourré, lisière et pelouse" des séries ouest-méditerranéennes se manifeste le cortège floris-
tique du Geranium sanguineum (y. Introduction), est ainsi résolu en faveur des deux 
dernières formations. 
6.4. Les divers groupements et leurs différences stationelles. 
Dans le domaine prospecté, les (sous)-associations suivantes on été reconnues au sein 
du Brachypodio-Geranion : 
(1) le Geranio-Peucedanetum rubietosum peregrinile (col. 1-3), 
(2) le Geranio-Peucedanetum molinietosum (col. 4-5), 
(3) le Geranio-Trifolietum alpestris (col. 7), 
(4) le Trifolio-Laserpitietum (col. 8) et 
(5) le Geranio-Trifolietum medii (col. 9). 
En sus des groupements précédents, ont été décrits pour les parties du domaine con-
sidérée qui sont dépourvues des groupements du Brachypodio-Geranion, deux groupe-
ments de base anthropogènes et un groupement de base climatique à Geranium sanguineum 
des Festuco-Brometea (col. 10,11,12 et 13). 
Le groupement le mieux doté d'espèces du cortège de Geranium sanguineum est mani-
festement le Geranio-Peucedanetum molinietosum, représentant (sub)montagnard et, au 
point de vue édaphique, humide de l'alliance. Si, un moment, on fait abstraction des 
groupements de base anthropogènes, les groupements à Geranium sanguineum peuvent 
être représentés dans un modèle écologique tridimensionnel (modèle orthogonal à niches) 
(fig. 10), ci-après appelé "écocube". Les trois axes de coordonnées de ce système de re-
présentation sont l'axe des χ (altitudes), l'axe des y (pH du sol) et l'axe des ζ (drainage du 
sol). Dans ce système, les groupements de base anthropogènes à Geranium sanguineum 
coincident avec les associations. Leur distinction exigerait l'introduction d'une quatrième 
dimension, ce qui rendrait l'écocube impropre à la représentation spatiale. 
Soulignons qu'une certaine précaution s'impose lors de l'emploi de ce modèle en raison 
du fait que seules les données concernant l'altitude sont d'ordre quantitatif. Laxe de ζ 
(drainage du sol) est divisé d'après des données qualitatives concernant le profil pédologi-
que et la valeur indicative d'espèces végétales. Dans l'estimation des chiffres, reportés 
sur l'axe des z, est, en outre, également tenu compte de l'amplitude du pH des groupe-
ments considérés en dehors de la France. 
Quelques faits intéressants se dégagent d'une étude attentive de l'écocube, à savoir: 
(1°) le fait que, vers les extrémités de l'axe des χ (axe des altitudes), l'amplitude d'alti­
tude des groupements diminue; 
(2 )et le fait, apparemment contraire au fait prédédent, que l'amplitude du pH aug-
mente vers l'extrémité acide de l'axe des y. Il y a toutefois lieu de remarquer à ce sujet, 
d'une part, que ces valeurs extrêmes du pH s'atteignent sur des sols calcaires, de sorte que 
le substrat peut également présenter des niches basiques, et, d'autre part, que les valeurs 
du pH inférieures à 5 environ dans l'aire de dispersion des autres groupements, ne sont 
peut-être pas attentes en des stations potentielles du Brachypodio-Geranion, ce qui 
pourrait être dû au fait qu'il s'agit de stations non ou peu ombragées et bien drainées. 
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a l p i n pia na ir 
Fig. 10: L'écocube. Les amplitudes des tiois facteurs, pH, drainage et altitude dans le Brachypodio-
Geranion. 
(1) Trifolio-Laserpitietum latifoliae 
(2) Geranio-Trifolietum alpestris 
(3) Geranio-Peucedanetum molinietosum 
(4) Geranio-Trifolietum medii 
(5) ABG Melampyrum nemorosum - Daucus carota 
(6) Geranio-Peucedanetum rubietosum 
(7) ABG Dorycnium herbaceum - Globularia vulgaris 
(8) KGB Geranium sanguineum - Festuca valesiaca Calluna variante 
(9) KGB Geranium sanguineum - Festuca valesiaca variante typicum 
6.5. Les correspondances stationelles entre les groupements 
Les facteurs stationnelles, y compris les facteurs anthropogènes, des groupements ob-
servés dans le domaine étudié correspondent à ceux des groupements étudiés ailleurs (v. 
Introduction dans Van Gils & Koziowska 1977). Les amplitudes des trois facteurs (pH, 
drainage et altitude) sont représentées dans l'écocube (fig. 10) et décrites au paragraphe 
6.4. D'autres conditions marginales sont le climat (v. par 6.1), l'absence de pâturage inten-
sif, de piétinement ou de fauchage, la maigreur du sol (v. par. 5) et une exposition sud. 
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6.6. Répartition géographique de Brachypodio-Geranion en direction sud-oeust 
La question que suggère le titre de ce paragraphe, peut également s'exprimer de la 
manière suivante: "Est-ce qu'on peut s'attendre à rencontrer le Brachypodio-Geranion 
également dans les Pyrénées et dans la Péninsule ibérique?". La réponse, exprimée avec 
prudence, est négative en raison des considérations climatologiques, développées au 
paragraphe 6.2. Un climat submontagnard ou subcontinental, propre à l'établissement de 
groupements du Brachypodio-Geranion, ne semble pas régner sur des étendues suffisam-
ment larges dans les Pyrénées et la Péninsule ibérique, tout comme dans le sud-ouest de 
France en dehors des influences préalpines. Quelques espèces du cortège de Geranium 
sanguineum, telles que Geranium sanguineum, Trifolium alpestre et T. medium, existent 
dans la Péninsule ibérique, mais nous ne nous attendons pas à les voir ensemble en des 
groupements du Brachypodio-Geranion. 
RÉSUMÉ 
Comme il était prévu en raison de considérations phytogéographiques et climatolo-
giques, des groupements de lisière et des stades évolutifs des phorbaies avec le cortège 
d'espèces de Geranium sanguineum ont été rencontrés dans la partie subméditerranéenne 
de France, à savoir dans le massif des Bauges, le massif de la Grande-Chartreuse et le Jura 
méridional. Quatre associations du Brachypodio-Geranion y ont observées et décrites 
d'après leur composition floristique et leur position synécologique. En outre, en des 
parties du domaine étudié où l'alliance considérée était absente, trois groupements de bas 
des Festuco-Bromeîea à Geranium sanguineum ont été analysés de la même manière. 
Le cortège d'espèces de Geranium sanguineum trouve parmi les quatre formations du 
bois, du fourré, de la lisière et de la pelouse des conditions de développement optimales 
dans les deux dernières formations, c.à-d. dans les lisières et les pelouses. En règle générale, 
une explication des différences entre les divers éléments du complexe "fourré-lisière-
pelouse", basée sur des différences entre les concentrations ioniques dans le sol, s'est 
avérée illusoire. 
Seule une limite supérieure de la concentration globale des ions nitrate et nitrite a été 
trouvée pour les lisières à Geranium sanguineum. L'image générale, qui s'était dégagée 
d'études précédentes, à savoir le fait que le Brachypodio-Geranion comprend des groupe-
ments de passage spatiaux et temporels entre les pelouses "maigres", semi-xériques, d'une 
part, et les chênaies et hétraies thermophiles, d'autre part, sur des substrats calcaires, a 
été confirmée. Cette confirmation vaut également pour les autres facteurs stationnels, à 
savoir (1°) un climat sans périodes de sécheresse estivales, (2°) à hivers (sub)continentaux 
ou submontagnards, (3 ) une station non boisée, non régulièrement pâturée, ni fauchée 
ou amendée, (4°) généralement à exposition sud. 
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Summary 
FORBLAND OF THE BRACHYPODIO-GERANION WITHIN THE NORHTERN 
SUBMEDITERRENEAN WHITE OAK XEROSERE OF THE NORTH-WESTERN ALPS 
AND THE SOUTHERN JURA (FRENCH PARTS) 
The hypothesis, based on phytogeographic and climatologie reasoning, that the Bra-
chypodio-Geranion could also be found within the submediterranean chonum of France, 
has been confirmed. Samples of the alliance are presented from three mountain ranges 
Les Bauges, La Grande-Chartreuse and le Jura (French part) 
Four associations of the Brachypodio-Geramon have been described for their floristic 
composition and their primary site factors. In parts of the surveyed area where the 
Brachypodio-Geramon was apparently absent, three basal communities of the Festuco-
Brometea with Geramon sanguineum have been analysed in the same way as the associations. 
The Geranium sanguineum species group reaches its optimum within the last two of 
the four formations, woodland, shrubland, forbland and grassland. 
In general, and explanation of the vegetational differences within the shrubland — 
forbland — grassland complex could not be derived from plant nutrient concentrations 
m the soil However, a high concentration of the NO3" + N02~ seems to prevent the pre-
sence of forbland with Geranium sanguineum. 
The knowledge about the site conditions could be confirmed for the research area. The 
sites may be outlined as follows 
(1) in spatial and temporal transition zones between (semi-)dry grassland and Oakor 
Beachforest, 
(2) on calcareous substrates, 
(3) in a climate without periods of dryness or aridity (sensu Waterl & Lieth) and with 
subcontinental or montane winter-temperatures, 
(4) on southern slopes and 
(5) which were not fertilized, pastured or mowed recently 
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Tableau 1 Releves des lisières et stades évolutifs du BRACHYPODIOGERANION et groupements 
















































Numero d'ordre des noda 
Nombre des releves 
Altitude (10 m) 
Exposition 
Substrat' eb eb eb eb cm cm cm cm cm cm cm éb cm 
ac 
Sene2 4c 4c 4c 4b 4b 4a 4c 7 4c 4c 4a 5c 5 
4d (6) 
Localité' Mm Mm A SN SN SN Gr Ml CL CB CL Y LB 
СВ V V 
LB CB LB 
Y Y 
Niveau de l'Association Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ta TL Tm MG DG GF GF 
Sous-association r r r r m m m _ _ _ _ _ 
Variante I Ch As - Eu Pt _ _ _ _ _ ty Ca 
Espèces caractéristiques et 
différentielles des associations, 


































































































































Tableau 1 continuation 1 
1 
Inula saltana + 
Serratula tinctona 
Chrysanthemum corymbosum 

















Anthencum lihago + 
Calamintha clinopodium + 
Chrysanthemum leucanthemum 
Laserpitium sder 
Silene vulgaris 2 
Fragaria vesca 





Plantago lanceolata + 
Daucus carota 
Ranunculus bulbosus 















Tableau 1 continuation 2 
10 11 12 13 
Ruscus aculeatus 3 
Prunella laciniata + 2 2 
Espèces caractéristiques et 
différentielles de Brachypodio-




































































































































































































































































Genista tinctoria 2 
Tragopogón pratensis + 
Trisetum flavescens 
Arrhenatherum eiattus 4 
Centaurea jacea 

































Tableau 1 continuation 3 










Plant ago media 
Medicago lupulina 












Quercus pubescens juv. 
Coronilla emerus 
Coronilla emerus juv. 
Camus sanguinea 
Cornus sanguinea juv. 
Ligustrum vulgare 
Ligustrum vulgare juv. 
Viburnum lontana 
Viburnum lontana juv. 
Rosa canina 
Rosa canina juv. 
Acer campestre juv. 
Cotinus coggygria 
Prunus mahaleb 
Prunus mahaleb juv. 
Corylus avellana 
Corylus avellana juv. 
Lonicera xylosteum 
Lonicera etnisca 
Lonicera etrusco juv. 
Amelanchier rotundifolia 
Crataegus monogyna juv. 










































































































































































































































































Tableau 1 continuation 4 
Prunus spinosa juv. 
Acer opalus 





Prunus avium juv. 
Rhamnus frángula 
Rhamnus frángula juv. 
Juniperus communis 
















































































































































 cm = calcaire massive; éb = éboulis; ac = acidification 
1
 Code des séries dans paragraph 2 et tableau 2 
9
 Mm = Montmélian (Les Bauges) CL 
A = Arbin (Les Bauges) CB 
SN = St.-Nazaire-Les-Eymes (Chartreuse) V 
Gr = Grenoble (Chartreuse) Y 
Ml = Montlambert (Les Bauges) LB 
Code de la fréquence: 
+ = présence dans un seul relevé 3 = 40.1 - 60% 
1 = - 20% 4 = 60.1 - 80% 
2 = 20.1 - 40% 5 = 80.1 - 100% 
: Cruet-St.-Laurent (Les Bauges) 
: Cruet-la-Baraterie (Les Bauges) 
: Virginin (Jura méridionale) 
= Yenne (Jura méridionale) 
= Lac-du-Bart (Jura méridonale) 
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1. : Crataegus monogyna, Galium verum, Aster salignus, Melica ciliata, Brachy-
podium silvaticum, Quercus robur, Populus tremula, Scabiosa gramuntia, 
Solidago serótina, Carlina vulgaris, Lathyms aphaca, Cephalanthera xipho-
phyllum. 
2. : Carlina vulgaris. Fumana procumbens. 
3. : Lonicera xylosteum, Colutea arborescens. 
4. : 
5. : Lilium martagón. Robinia pseudacacia, Sorbus aria, Hex aquifolium, Pinus 
silvestris, Laburnum anagyroides, Cephalanthera rubra, Epipactis latifolia, 
Lathyms vernus, Mercurialis perennis, Piatanthera chlorantha, Ranunculus 
repens, Scabiosa columbaria, Listera ovata, Asparagus tenuifolius, Tetragono-
bolus siliquosus, Aquilegia vulgaris. 
6. : Amelanchier rotundifolia, Linaria striata, Trifolium ochroleucum, Scabiosa 
columbaria, AnthyHis montana. 
I. : Laburnum anagyroides, Rhamnus cathartica. Melica ciliata, Sedum album, 
Veronica teucrium, Sedum nicaeense. 
8. : Laburnum anagyroides, Rhinanthus alectorolophus, Viola silvestris, Aego-
podium podagraria, Crépis biennis, Ranunculus repens, Trifolium ochroleucum, 
Scabiosa columbaria, Avena pubescens, Carduus defloratus, Salvia verbenaca, 
Aquilegia vulgaris. 
9. : Crataegus monogyna, Festuca rubra, Brachypodium silvaticum, Galium verum, 
Aster salignus, Populus tremula, Filipendula ulmaria, Rhamnus cathartica, 
Acer monspessulanum, Clematis vitalba, Tamus communis, Lathyms vernus, 
Trifolium ochroleucum, Solidago serótina, Holcus lanatus. Vicia sepium. 
10. : Lonicera xy losteum, Robinia pseudacacia, Festuca mbra, Cephalanthera xipho-
phyllum. 
I I . : Lonicera xylosteum. Laburnum anagyroides, Cephalanthera mbra, Cepha-
lanthera xiphophyllum, Linum tenuifolium. Arenaria grandiflora, Linaria striata. 
12 + 13: Crataegus monogyna, Festuca mbra, Sempervivum arachnoideum. Aster salignus, 
Melampymm pratensis, Rubus ulmifolius, Quercus robur, Viola silvestris, 
Junipems communis, Dianthus carthusianomm, Centaurium umbellatum, 
Teucrium montanum, Vicia hirsuta, Scabiosa gramuntia, Seselihippomarathmm, 
Campanula persicaefolia. 
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Tableau 2: Releves des forêts: BUXO-QUERCETUM et FAGETUM 
Numéro d'ordre des relevés 
Altitude (10 m) 
Exposition 
Inclinaison 





- Strate arborescente: 
- Strate arbustive 
- Strate herbacée 
8 10 
27 52 52 59 53 60 45 80 73 100 
SO SE E S SE S SE SO SO E 
15 15 10 35 30 35 40 20 40 45 
1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
LB CL SN SN SN CL CB SN SN ME 
QC QB QB QB QB QB QB QB QB F/F 
th Cb th th th η η F F 
00 00 95 00 00 00 00 00 00 00 
00 50 60 80 00 50 10 
10 50 10 5 
































































Caractéristiques et différentielles 




































































































































































































Tableau 2 continuation 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Arbres et arbustes juvéniles 
Buxus sempervwens + + 
Carpmus betulus + 
Crataegus monogyna + + 
Fraxmus excelsior + 
Quercus pubescens + 
Cornus sanguina 1 












2 Clematis vitalba, Rubus spec , Campanula trachelium, Cephalanthera pollens, Festuca ovina, Galium 
mollugo. Viola sylvatica, Crataegus oxycantha /uv , Populus tremula ¡uv 
3 Rhamnus frángula, Rhamnus cathartica Acer campestre ¡uv , Sorbus aria ¡uv 
4 Pinus silvestns, Juniperus communis. Betonica officinalis 
5 Coronilla emerus, Corylus avellana juv 
6 -
7 Prunus mahaleb. Lonicera xylosteum 
8 Ilex aquifolium ¡uv , Robinia pseudacacia, Phyteuma spicata 
9 Hieracium murorum, Laserpitium latifolium 
10 Viola silvestns, Juniperus communis ¡uv 
Abbreviations 
3) Compare tableau 1 
4) Pour les numéro des séries compare la text, par 2 
QC = Querco-Carpmetum Tx 37 sene (5) 
QB = Querco-Buxetum Br Bl 31 serie (4) 
Cp = Carpmus betulus faciès (4a) 
th = faciès thermophile (4b) 
η = facies normale (4c) 
F = Fagus silvática faciès (4d) 






















































Numéro d'ordre des releves 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Altitude (10 m) 35 45 98 26 56 52 38 47 48 24 
Exposition SE S SE SO SE S SE SE S S 
Incbnaison 10 10 20 10 20 10 30 35 30 40 
Surface (m1) 1 2 1 1 4 1 4 4 4 1 
Localité3) CB CL ML LB CL SN A Mm LB Y 
Caractéristiques du Teucno 
Brometum et du Xerobromion 










Chiara perfoliata + 
Caractéristiques des 
Festuca Brometea 
Sanguisorba minor 2a + + + + 
Polygala vulgaris + 2m + г + 
Anthyllus vulneraria' 2a + + 2a 
Hieracium pilosella 2b + + r 
Ononis natnx 1 г + 
Orobanche epithymum + + 
Hehanthemum nummulanum 2m + 
Euphorbia cypenssias 1 2m 
Potentilla cf cinerea 1 
Onganum vulgare + 1 
Scabiosa columbaria 1 + 
Silene vulgaris 1 г 
Medicago lupilina + + 
Chrysanthemum leucanthemum + + 
Primula vens + 1 r 
Dwnthus carthusianorum + + 
Salvia pratensis 1 + 2b 
Onobrychis vicufolia + 1 
Ranunculus bulbosus + + 
Caractéristiques des Molinio 
Arrhenatheretea et Brachypo 
dietalia 























































































1 Medicago sativa, Rinanthus alectorolophus, Veronica officinalis 
2 Trifolium pratense. Vicia crocea, Lolium perenne 
3 Campanula glomerata, Buphthalmum saliafolium, Lathyrus pratensis Cirsium nvulare, Euphor 
bui dulcís, Ranunculus repens, Robinia pseudacacia ¡uv , Laburnum anagyroides ¡uv , Crateagus 
monogyna, Corylus avellana, Coronilla vana, Trifolium montanum, Euphorbia verrucosa 
4 Prunella laciniata. Allium sphaerocephalum, Stachys recta, Veronica spicata, Holcus mollis 
5 Dorycnium herbaceum, Arenaria grandiflora 
6 Anacamptis pyramidalis Thesium pratense, Eryngium campestre, Anthencum ramosum, ¡nula 
salicina 
7 Anthencum liltago, Sempervivum arachnoïdes 
8 Galium enstatum 
9 Unum tenuifolium 
10 ісш hirsuta, Sedum rupestre 
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XEROTHERMIC FORB FRINGES AND FORB MEADOWS 
IN THE LUBLIN AND LITTLE POLAND HIGHLANDS 
BY 
H. VAN GILS and ANNA B. KOZLOWSKA 
(Communicated by Prof V. Westhoff at the meeting of April 30, 1977) 
SUMMARY 
Phytosociology and primary site factors of xerothermic forb meadows and forb 
fringes have been studied on the Lublin and Little Poland Highlands (Wyzyna 
Lubelska and Malopolska). 
We have distinguished a subcontinental Inulo-Peucedanetum, vicanant of the 
Illyric Сггаго-РеисеаапеЫт and the suboceamc Geramo-Peucedanetum s.S., and a 
regional Libanotido pyrenaicae-Gerametum prov. The two Polish associations, in 
combmation with the Geramon Tx. 60 ap Mull. 62 associations, have been classified 
in the following alliance, order and class Brachypodio Geramon Tx. 60 ap. Mull. 
62 em., Brachypodtetalia Korneck 74, F estuco-Brometea. 
As has been found on previous locations, the general site conditions of the Brachy-
podio-Geranwn are a subhumid to perhumid, warm temperate climate with sub­
continental or (8ub)montane features, a calcareous substrate, a southerly exposed 
slope, absence of pasturing, mowing or fertilising; an unwooded site, created by 
former anthropogenic activities or a géomorphologie factor; a nearby diaspore 
donor area and a restricted tune habitat 
Futhermore some remarks have been made about the contemporary known and 
expected distribution area of the Brachypodw-Geramon. 
As last point there is a brief discussion on the nature management, necessary to 
preserve semi natural Brachypodw-Geramon communities both in Poland and 
elsewhere. 
1. INTRODUCTION 
The paper is a further extension on the theme of: "A study of the 
floristic composition, the site factors and the distribution area of xero-
thermic forb fringes and forb meadows characterised by the Geranium 
sanguineum group species" (van Gils & Güissen 1972, 1976; van Gils et al. 
1975; van Gils & Keysers 1977: van Gils & Kovács 1977; van Gils & 
Keysers in prep ; van Gils 1977). The involved communities will be referred 
to as " Brachypodio-Geraniori'. 
As yet, the Lublin and Little Poland Highlands appeared as a north-
eastern "gap" (map van Gils 1977) in the Medio-European* part of the 
distribution area of the Brachy'podio-G'eranion. In Little Poland com-
munities of this latter type were expected explicitly by Dierschke (1974); 
Chorological term after Zohary (1974) 
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implicitly (van Gils & Keysers 1977, van Gils 1977) they were predicted 
in the Lublin county. These expectations were based on an analysis 
of phytosociological data resp. climatological and phytogeographical con-
siderations (par. 4.3). We selected the Lublin Highland as research area 
especially because it might feature the presence of the Brachypodio-
Oeranion on the Wolhynic-Podolian Highland in the Ukraina (Wolyn and 
Podóle). For us this question seems crucial, because the Geranium group 
species so clearly show subcontinental features, that in our opinion the 
Wolhynic-Podolian Highland must be a main distribution centre for this 
group. 
By closing the "gap" in the Medio-European part of the distribution 
area of the Brachypodio-Geranion we hoped to have collected enough in-
formation to be able to take a comprehensive point of view in the dis-
cussion on the classification of these communities. Distinguishable are three 
classification types : 
(a) One could put the Brachypodio-Geranion communities within the 
F estuco-Brometea or its subordinate units. Examples of this approach 
are found in Wendelberger (1954, 1956, 1969) and Holub c.s. (1967). 
(b) Another possibility is to classify main subordinate units of the Brachy-
podio-Geranion as syntaxa below the alliance level in the Quercetea 
pubescenti-petraeae, class of Submeridional Oak woodlands and forests 
(Jakucs 1970, 1972; Förster 1968, 1975). 
(c) Third and last possibility is to assign the communities concerned to a 
separate alliance, order and class, resp. Geranion, Origanetalia, Trifolio-
Geranietea (Müller 1962, Korneck 1974, Dierschke 1974). Many authors 
followed this hierarchy (bibl. Tüxen & Dierschke 1975), though they 
did not add new arguments to the discussion. 
We have tried to confirm and extend our knowledge about the site con-
ditions of the Brachypodio-Geranion. This knowledge about site conditions 
could be summarized as follows : 
(a) A warm temperate climate without dryness or aridity periods (sensu 
Walter). In considering the average month temperature curve at least 
in one month the temperature is near freezing point. 
(b) Calcareous substrates are an obligatory site condition in the major 
part of the Brachypodio-Geranion distribution area. Under special 
climatic conditions it also may be found on silicateous substrates 
(par. 6). 
(c) Another obligatory site condition for floristically fully developed 
associations in the Medio-European chorium is a southern exposure 
(par. 6). 
(d) The Brachypodio-Geranion communities are not resistent to regular 
pasturing, mowing or fertilizing. 
(e) Cutting, often followed by regular burning, pasturing and/or mowing 
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in the past, created unwooded sites which enabled seminatural 
Brachypodio-Geranion communities to establish. 
(f ) Natural stands have been found on unstable rock outcrops or screes 
and do not belong to the zonal vegetation. 
(g) The development of a forb statium of Geranium sanguineum and/or 
Peucedanum cervaria on former cultivated areas depends, among other 
things, on nearby seeding populations of these two species. 
2. METHODS 
Fifty-six phytosociological releves (table 1) were made during July and 
August 1976 based upon the method of Braun-Blanquet. Phytocenoseshave 
been selected for sampling in such a way as to represent the variations of 
the Brachypodio-Geranion in the Lublin and Little Poland Highlands (map 
research area : fig. 1 ). In this paper we now consider, that a stand belongs to 
this alliance when either Geranium sanguineum of Peucedanum cervaria or 
both are present with cover-abundance values above the " r" level and 
show optimal vitality. 
Floristic homogeneity, minimum and maximum plot size have again 
been used as in earlier papers (I.e.). 
Recognition of both differential species or differential groups of species 
and relevé clusters has been done with the tabular comparison method of 
Braun-Blanquet. From our own experience (van Gils & Kovács 1977) and 
literature (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974) we know that classification 
of now more than fifty-six relevés with the help of a computer is not 
efficient because it consumes too much time. 
With the initiative step of our study we fixed the (sub)alliance level. 
The association level has been chosen on the level where an already de-
scribed association, i.e. Inulo-Peucedanetum, could be recognized. 
In general the nomenclature of species, communities and phytochoria 
follows that of Rothmaler et al. (1972). 
Fijalkowski's book (1975) provided us with a very useful guide in selecting 
relevé localities in the Lublin county. 
3 . COMMUNITY DESCRIPTION 
3.1. Inulo ensifoliae-Peucedanetum cervariae Kozlowska 25 em. 
van Gils & A. J . Kovács 77. 
(Incl. Inuletum ensifoliae Kozl. 25, Corylo-Peucedanetum Kozl. 25 em. 
Medw.-Kornas 52 p.p., Brachypodio-Teucrietum chamaedrys Fijalkowski 
(61) 64, С arici-Inuletum ensifoliae (Dziub. 25) p. max p. (Medw.-Kornas 
1959; Fijalkowski 1958, 1961, 1964; Izdebski & Fijalkowski 1956), Asteri-
Linetum flavia Glazek 68; the unranked Festucetalia community and 
Potentillo albae-Quercetum of Glazek 1974 most probably included). In­
cluding the Inuletum ensifoliae Kozl. 25 and the Carici-Inuletum Dziub. 25 
sensu Medw.-Kornas and Fijalkowski in the Inulo-Peucedanetum does not 
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Fig. 1 : Topographic map of the research area. Codes of relevé localities : 
WL = forest between Wólka and Labunska, Lublin county 
R = Rogów, Lublin county: Inside (1) resp. outside (2) nature reserve 
BG = Biala Gora, Lublin county 
Os = Ostrzyoa, Lublin county 
Br = Broozówkie near Skierbieszow, Lublin county 
W = Wolwinów, near Chehn, Lublin county 
N = Niedzieliska - Katy, Lublin county: Inside (1) resp. outside (2) nature 
reserve 
Ρ = Pinczow, Little Poland, terrace slopes of №da valley : 
West (1) resp. East (2) from Pinczów 
CC = Chotel Czerwony, near Wislica, Little Poland 
Τ = Túnel, near Miechów, Krakow county 
Oj = Ojców, Krakow county, National Park 
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exclude phytocenoses that could be a (Carici-JInuletum. Stands of such 
phytocenoses, without any of the Geranium group species, have been 
noticed (1) in Klonów near Miechów, (2) in Tunel near our relevé localities 
(see table 1) and (3) on the slopes of the Vistula (Wisla) valley near 
Kazimierz. The Geranium group species are lacking here for anthropogenic 
(Tunel), climatic (Kazimierz ; only here we find relatively "oceanic" species 
such as: Berberis vulgaris, Clematis vitalba, Ligustrum vulgarel) or reasons 
unknown (Klonów). 
We believe that the Inulo-Peucedanetum, the Illyric Cirsio-Peucedanetum 
and the suboceanic Geranio-Peucedanetum s.s. should be included in the 
Geranio-Peucedanetum chief association. 
The association is floristically characterised by the diagnostic species 
group Si and regionally by S2—Se (codes in table 1) and the (co-)dominance 
of Peucedanum cervaria, Inula ensifolia, Brachypodium pinnatum and/or 
Geranium sanguineum. 
Site characters of the association in Poland are : 
(a) distribution on the southerly exposed chalk, marl and gypsum outcrops 
of the valleys of the Vistula (Wisla) and its tributary rivers ("Stromtal-
element") in the Lublin and Little Poland Highlands. Outside of Poland 
the association has been described from Transsylvania (van Gils & 
Kovács 1977). 
(b) relatively small inclination. 
(c) At the present the land use is as most frequent field edge or road side. 
Former land use was as field or pasture. The frequency of primary 
stands in Poland is low, but it is higher in Transsylvania. 
(d) a relatively high covering herb layer. 
(e) relatively large stands without any or only with small influence coming 
from the bordering woody vegetation. 
(f ) frequent traces of burning. 
3.1.1 Subassociation with Adonis vernalis. 
Differential taxon: Adonis vernalis. 
This subunit connects the Inulo-Peucedanetum with the East-German 
Adonido-Brachypodietum (Passarge 1964). This last association has also 
been found along the Lower Vistula (Ceynowa 1968). The Inulo-Peucen-
danetum adonidetosum is the xerophytic, mature form of the Inulo-Peuce-
danetum. 
Variant with Serratilla tinctoria. 
Possibly including the unranked Festucetalia community described by 
Glazek(1974). 
Other differential taxa : Carlina vulgaris, С. onopor di folia. 
The latter two taxa are probably pasture relicts. There is no further 
information about the site characters of this variant, unlike the next 
variant. 
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Variant with Anemone sylvestris. 
Second differential taxon : Thymus pannonicus. 
This variant has only been recorded along the Lower Nida in the neigh-
bourhood of Pinczów. All relevés of the Anemone variant have been made 
on field edges or former fields. 
3.1.2 Subassociation with Aster amellus (incl. Asteri-Linetum flavae 
Glazek 68, Brachypodium pinnatum-Teucrium chamaedrys-community and 
Carici-Inuletum typicum Fijalkowski 61). 
Differential taxa : Aster amellus, Linum flavum, Teucrium chamaedrys. 
The Inulo-Peucedanetum asteretosum is furthermore characterised by the 
absence of several taxa of group S2 (see table 1), i.e. Lembotropis ninricans, 
Carex montana, Tanacetum corymbosum, Ranunculus polyanthemos. 
This subunit is the xerophytic, pioneer form of the association. The latter 
site character is featured by negligible cover values of the shrub layer. 
Variant with Peucedanum alsaticum 
The site of the variant is level or southerly exposed, inside the range of a 
Querco-Carpinetum or a thermophytic Quer cus petraea-iorest. 
Variant with Clematis recta 
Senecio umbrosus, sometimes recorded also in the Inulo-Peucedanetum in 
Transsylvania (Van Gils & Kovács 1977), is only found in this variant. 
According to Szafer et al. 1967 this species has not been recorded in Poland 
until now. 
The site of this variant is a western exposed and strongly inclined slope 
inside the range of a Cephalanthero-Fagion. 
3.1.3 Subassociation with Cirsium pannonicum. 
Other differential taxa: Carlina acaulis, Campanula glomerata, Melittis 
melissophyllum. 
In this subassociation the Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae 
Glazek 1974) can be classified because of its floristic similarity. Even 
structurally this "Potentillo-Quercetum" seems to be more a forbland than a 
shrub-or woodland vegetation. The coverage of a tree layer reaches in one 
case up to 35% but is considerably lower in the other ones. A shrub layer 
may reach the 40%. An interesting detail could be that these relevés derive 
from a plot where a forest has been felled in 1913 (Glazek 1974). The 
discussed vegetation seems therefore to be a good illustration for what is 
known about the successional character of the Brachypodio-Geranion 
(par. 6). 
This subassociation represents the Inulo-Peucedanetum in a Querco-
Carpinetum climax belt near Tunel and may be seen therefore as a meso-
phytic form of the association. 
Tentatively, we may distinguish an Inulo-Peucedanetum molinietosum 
prov., including p.p. the Brachypodio-Teucrietum, Inuletum ensifolios and 
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Corylo-Peucedanetum of Fijalkowski (1971). Differential taxa are species of 
the "Molinion" group species (sensu Krause 1958) : 
Inula salicina, Molinia caerulea. Betonica officinalis, Serratula tinctoria, 
Cirsiumpannonicum*, Selinum carvifolia, Galium boreale*. The two marked 
(*) species have been added to this "Molinion" group. Personally we made 
only one incomplete relevé of such an Inulo-Peucedanetum molinietosum 
near Srebrzeszyce (Chelm). Under this Inulo-Peucedanetum molinietosum 
the ground water level may be reached already on a depth of 0.7-1.0 m 
(compare Fijalkowski 1971), whereas under the other Inulo-Peucedanetum 
subunits such levels are to be detected considerably deeper, if at all. 
3.2. Libanotido pyrenaicae-Geranietum sanguinei prov. (Incl. Corylo-
Peucedanetum Kozl. 25 em. Medw.-Kornas 52 p.p., Origano-Brachypodietum 
prov. Medw.-Kornas 63 p.p.). 
Floristically, the Libanotido-Geranietum has been characterised by the 
diagnostic species group S7 and regionally by Se or S9 (legend in table 1). 
The association is (co-)dominated by Geranium sanguineum, Libanotis 
pyrenaica and/or Brachypodium pinnatum. 
Site characters of the association are : 
(a) distribution in Ostrzyca (Lublin county) and the Ojców National Park. 
(b) a relatively strong inclination. 
(c) the former land use : forest or pasture. 
(d) a relatively low covering herb layer. 
(e) relatively small stands with considerable influence from adjacent 
woody vegetation. 
Similar ecotopes are extremely rare in Lublin county, but may be found 
in the adjacent Ukraina. 
3.2.1 Subassociation with Verbascum austriacum. 
Characterised by group Se, including Verbascum austriacum, Primula 
officinalis, Festuca cinerea, Jovibarba soboli f era, Acer platanoides, A. pseudo-
platanus (transgr.). The first four species indicate a stony primarily un-
wooded site, the last two taxa an adjacent maple slope forest (Aceri-
Tilietum). 
Verbascum austriacum is not merely a floristic link between the Libano-
tido-Geranietum verbascetosum and the Illyric Origano-Cnidietum but 
moreover it indicates a primary site without human interference. This 
subunit includes the majority of primary stands of the association and it is 
found, in contrast with the next subassociation, on hard chalk only. 
Besides this, none of its stands has a tree or shrub layer. 
Variant with Melampyrum nemorosum. 
Other differential taxa (in comparison with the inops variant) : Trifolium 
medium, Acer pseudoplatanus. 
This variant has quite a patchy vegetation cover. 
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Variant inops. 
Only characterised by the absence of the differential taxa of the Melam-
pyrum variant and therefore named inops variant (cf. Westhoff & Van der 
Maarel 1973). 
In general, this variant has a close vegetation cover. 
3.2.2 Subassociation with Trifolium alpestre. 
Floristically the subassociation is characterised by group Sg (see table 1), 
including the following taxa: Trifolium alpestre, Iris cf. aphyïla, Thalictrum 
minus, Seseli annuum, Hieracium umbellatum, Campanula rapunculoides, 
Filipendula vulgaris. 
Stands of the subassociation have been found in Ostrzyca (Lublin county) 
at secondarily unwooded as well as ungrazed sites at steep loess slopes of a 
hollow way. On similar loess slopes in the same region, however, we 
normally found semi-ruderal {Artemisio-Agropyrion intermedii), or other 
xerothermic grasslands (F'estuco-Brometea), or a mixture of both. 
4 . SYNSYSTEMATICS OF THE ASSOCIATIONS 
In an earlier paper (van Gils & Kovács 1977) we discussed three alterna-
tive classifications for the Inulo-Peucedanetum and related associations 
without making a choice between them. 
4.1. In view of the following arguments the classification of our relevés 
(references in introduction) within the Quercetea pubescenti-petraeae 
(Jakucs 1970, 1972; Förster 1968, 1975) is rejected: 
(a) The Geranium group species can not be considered as being character-
istic species for the entire Quercetea class. This is neither so in the 
Pannonean area nor in other areas (van Gils & Kovács 1977). 
(b) The Pannonean area is not the distribution centre for any of the 
Geranium group species (van Gils 1977) nor for the Quercetea pubescenti-
petraeae (van Gils et al. 1975), contrary to the opinion of Jakucs (I.e.). 
In addition it may be emphasised that the majority of characteristic 
arboreous species of the Quercetea pubescenti-petraeae in Pannonicum 
(i.e. Quercus pubescens, Q. cerris, Q. polycarpa, Fraxinus ornus, Cotinus 
coggyria, Tilia tormentosa, Carpinus orientalis, Acer monspessulanum, 
Oolutea arborescens, Cornus mas) are submediterrannean-Euxinean 
species and border on their northeastern (continental) distributional 
limit in Pannonicum. 
(c) In a central part of the area of the Quercetea pubescenti-petraeae, i.e. the 
Karstplateau, Yugoslavia, the Geranium group species are nearly 
absent in the forests belonging to this class (van Gils et al. 1975). 
(d) In the course of our investigations we could not detect a significant 
correlation between the presence of the Brachypodio-Geranion and 
Quercetea pubescenti-petraeae communities. More than fifty percent of 
our Brachypodio-Geranion relevés were made outside of the Quercetea 
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climax belt. Within considerable areas of this climax belt, the absence 
of the alliance is conspicuous. The ecological explanation of this 
phenomenon has been described elsewhere (van Gils & Kovács 1977). 
4.2. Classification of our relevés in a separate Origanetalia order and 
Trifolio-Geranietea class, implies recognition of an unit which is only 
characterised by the approximately 10 Geranium group species, contrary to 
the related F estuco-Brometea and Quercetea pubescenti-petraeae. Many other 
class and order character taxa given by Müller (1962), Korneck (1974) and 
Dierschke (1974) can not be seen as such outside Germany (compare our 
tables I.e.). 
In many parts if the "class" distribution area (e.g. Wallis, Poland) 
several Geranium group species (e.g. Dictamnus albus, Trifolium rubens) 
are absent or seldom found in stands belonging to this "class" ; others (e.g. 
Trifolium alpestre) are limited to a certain association. 
Further these Geranium group species do not enclose any endemic taxon, 
contrary to the F estuco-Brometea and the Quercetea pubescenti-petraeae. 
Structure as criterium in classifying vegetation, i.e. the conceivable 
dominance of scapose hemicryptophytes, may not help in maintaining a 
"Trifólio-Geranietea" class. Many stands are dominated or at least co-
dominated by caespitose hemicryptophytes (e.g. Brachypodium pinnatum, 
Carex humilis). 
4.3. Classification of the "Geranion" as Brachypodio pinnati-Geranion 
Tx. 60 apud Müll. 62 em. (characterised by species group Sio) in the 
Brachypodietalia Korneck 74 and the F estuco-Brometea is considered 
reasonable for the following reasons : 
(a) All noda of our tables comprise many character taxa of the Festuco-
Brometea and its subordinate units with high frequency (Salvia pratensis, 
Stachys recta, Coronilla varia, Pimpinella saxífraga and many others). 
(b) In the course of our investigations we detected a positive correlation 
between the presence of the Brachypodio-Geranion and other Festuco-
Brometa communities. In fact, we never observed a Brachypodio-Geranion 
stand outside the neighbourhood of other F estuco-Brometea communities 
or without any general character taxa of this class. On the other hand we 
have made many relevés without any characteristic arboreal or forb 
species (except those of the Geranium group species) of the Quercetea 
pubescenti-petraeae. 
The establishment of the hierarchical relationship between the Brachy-
podio-Geranion and the Cirsio-Brachypodion (also in the Brachypodietalia : 
Korneck 1974) will be left to a future study program. The Cynancho-
Geranion Tx. 60 apud Müll. 62 em. Dierschke 1974 is thought of as a pro-
visory unit. I t has been distinguished without relevé material of the major 
part of the "Geranion" distribution area. This unit can not be confirmed 
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as an alliance with our collection of data. Even a hierarchical status as 
subaliance seems undesirable. 
5 . DISTRIBUTION OF THE ALLIANCE 
I t is evident from this study that the distribution area of the Brachy-
podio-Geranion comprises the last "gap" in the eu-Medio-European forest 
province, i.e. its north eastern part. The distribution area thus at least 
comprises the eu-Medio-European, West and Central Submediterranean 
choria (van Gils 1977). The Brachypodio-Geranion may be further ex-
pected in the Euxinean chorium. This has been concluded from the older 
phytogeographical literature covering this region (Radde 1899; Rikli 1946) 
and from the Euxinean climate (van Gils 1977). In fact, Radde describes 
"Wiesen und Waldränder" (!) (Meadows and forest fringes) with e.g. 
Geranium sanguineum, Dictamnus albus, Trifolium medium. Coronilla 
coronata, Filipendula vulgaris, Brachypodium pinnatum, Prunella vulgaris, 
Clinopodium vulgare. 
At least the Inulo-Peucedanetum and perhaps also other Brachypodio-
Geranion associations may also be expected in the biogeographic continu-
ation of the Lublin Higland : the Wolhynic Podolian Highland. This would 
imply a further extension of the Brachypodio-Geranion distribution area 
into the sub-Medio-European chorium. 
6. SITE CONDITIONS OF THE ALLIANCE 
6.1. Climate and substrate 
The climatological conditions of the Polish Brachypodio-Geranion (Fig. 2) 
are markedly in accordance with those in the major part of its distribution 
area. The Polish Brachypodio-Geranion is only found on calcareous 
substrates. Under special climatic conditions, like those in Wallis (van Gils 
& Keysers 1977), the Brachypodio-Geranion may be found on both calcare-
ous and silicateous soils. 
Primary stands are, as in other places, found on unstable rock outcrops and 
screes. Semi-natural stands have also been observed on deeper soils. In 
some cases an organic layer occurs, in other cases it is absent; therefore it 
does not seem that it is an obligatory condition. 
6.2. Relief 
As in most parts of its distribution area, the Polish Brachypodio-
Geranion is limited to xerophilous slopes in the two southern quadrants and 
therefore appears in highlands as a river valley element (German: "Strom-
talelement"). Only in Illyrium we find Branchypodio-Geranion associations 
(Cirsio-Clematidetum, Cirsio-Peucedanetum, Origano-Cnidietum) on norther-
ly exposed slopes. An, in alliance character taxa impoverished, subas-
sociation: the Geranio-Ρeucedanetum gentianetosum germanicae Marst. 70 
has been found in Thüringen on northern expositions. 
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6.3. Biotic (including anthropogenic) factors 
The Brachypodio-Geranion ia not present on the grazed roadside verges 
and grazing lands, but is present on adjacent former pastures, where since 
recent grazing has been prohibited (e.g. the Rogów relevé locality). Only 
upon former grazing lands without neighbouring Brachypodio-Geranion 
stands, and thus consequently without diaspores of Geranium sanguineum 
and Peucedanum cervaria, such communities were not found. Leaf litter 
of various arboreous species (Fagus, Pinus) does not seem to prevent 
the persistence of the Brachypodio-Geranion. 
6.4. Time 
I t is believed by the authors that all stands marked in table 1 with a 
degree of naturalness two or three (explanation: see table 1, foot-note), 
will certainly develop towards a woody vegetation, if there is no further 
anthropogenic interference. Of course such as succession can not be em-
bodied during one field season. I t has been concluded from the following 
observations : 
(a) All conceivable transitions between pure forb meadow and closed 
shrub vegetation have been found in the area. 
(b) The soils beneath the forblands and their adjacent vegetation differ 
in soil profile and colour, in individual transects. However all transects 
together do not show a significant correlative trend between soil 
profile colour and grassland/forbland/forests mosaics. 
Even a detailed plant nutrient content analysis of soils in certain 
similar transects in France (van Althuis, van Gils & Keysers in prep.) 
could not help us in finding any discriminating soil factors. 
(c) The microclimate may show some stable differences in some grass-
land/forbland/forest mosaics (Eysink & van Gils in prep.). When 
present, these differences are hardly to be considered a causal factor 
for the mosaic development. Indeed, the causal factor for the vege-
tational differences in many secundary grassland/forbland/forest 
transects may be the course of time, during which an anthropogenic 
factor (mowing, cutting, grazing, burning ceases to be of any influence. 
7. NATURE MANAGEMENT 
Natural Brachypodio-Geranion stands can be maintained by outward 
management sensu Westhoff 1976, i.e. prevention of pasturing, mowing, 
fertilising, treading, quarrying. 
External management is not sufficient for the preservation of semi-
natural Brachypodio-Geranion communities. For forb fringes alongside 
meadows, an internal management should at least include the continuation 
or creation of a mowing gradient, in combination with burning and 
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every 3-5 years. Inquiring into the best season for burning and experiments 
with mechanical disturbance seem necessary. 
Forb meadows, that are in fact certain stages of abandoned grasslands, 
could be conservated as such, if desirable, by regularly chopping and 
burning down the woody invaders. However under such management a 
ruderalisation of the stands is conceived. Ceasing to graze and mow for 
many years in some small parts of relatively extensive seminatural grass-
land nature reserves seems to us a more reliable management. When the 
forbland, resulting from this regime, almost reaches the next successional 
stage (shrub or forest), another part of the nature reserve can be treated in 
the same way. A similar shrub or forest area can be cleared and this may be 
added to the pastures. We believe that such a dynamic management would 
cause an increase in species diversity, not only on behalf of the Brachypodio-
Geranion species but also of several other stenotope and/or stenodynamic 
species (in the xerosere e.g. : Inula conyza, Senecio umbrosus, S. erucifolius). 
Succession, spontaneous or caused by nature conservationists, has a 
preservational aspect yet to be mentioned. I t may lead to supression (e.g. 
Carlina onopordiifolia in relevé 5 of table 1 ) and subsequent extinction of 
certain pasture plants. 
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APPENDIX 
Incidental species of table 1 : 
1: Plantago lanceolata ( + ), Potentina recta ( + ); 2: Agrostis tenuis ( + ); 3: Lolium 
perenne ( + ), Festuca gigantea ( + ), Astragalus glycyphyllus ( + ), Cichorium intybus 
( + ) , Linaria vulgaris ( + ); 4: Berberis vulgaris ( + ), Hepática nobilis ( + ), Epipactis 
helleborine ( + ), Viola reichenbachiana ( + ), Festuca gigantea ( + ), Asarum europeum 
( + ), Lathyrus pratensis ( + ); 6: Carex sp. ( + ), Salix sp. ( + ); 7: Falcaría vulgaris 
( -f- ), Stipa capillata ( + ), Festuca valesiaca ( + ), Potentina argentea ( + ) ; 8 : Lathyrus 
tuberosus ( + ); 9: Festuca rubra ( + ); 10: Gnosis spinosa ( + ), Pseudolysimachion 
spicatum ( + ), Scabiosa columbaria ( + )» Lotus comiculatus ( + ), Lathyrus latifolius 
( + ); Pseudolysimachion spicatum ( + ), Verbascum lychnitis ( + ); 12: Dorycnium 
germanicum (r), Gnosis spinosa ( + ); 13: Betula pendula ( + ), Salix caprea ( + ), 
Carex fiacca ( + ), Rubus sp. ( + ); 14: Quercus petraea ( + ), Berberis vulgaris ( + ), 
Eryngium campestre ( + ), Bromus sp. ( + 0), Viola sp. ( + 0), Orobanche elatior ( + ); 
15: Calamagrostis epigejos ( + ); 18: Cichorium intybus ( + ), Campanula trachelium 
( + ), Hepática nobilis ( + ), Epipactis helleborine ( + ), Lathyrus vemus ( + ); 20: 
Salix sp. ( + ); 21: Pyrus communis ( + )» Astragalus glycyphyllus ( + ), Carex fiacca 
(4-)» Anthyllis vulneraria ( + ) ; 22: Potentina argentea ( + ), Trifolium pratense ( + ), 
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Euphorbia sp. ( + ); 23: Asarum europeum ( + ), Viola reichenbachiana ( + ), Rhi-
nanthus serotinus ( + 0 ) , Festuca rubra ( + ); 24: Rhinanthus serotinus (4-°). Linum 
catharticum ( + ); 25: Cerasus avium (1), Peucedanum oreoselinum ( + ), Саг х fiacca 
( + ), Genista tinctoria ( + ), Picea abies introd. ( + ), Rhinanthus serotinus (г°); 26: 
Cotoneaster melanocarpa ( + ), Medicago lupulina ( + ). Linum catharticum ( + ), 
Lotus comiculatus ( + ), Scabiosa columbaria ( + °), Carex digitata ( + ), Melica trans-
silvanica ( + ), Lamium galeobdolon ( + ), Solidago virgaurea ( + ), Potentina argentea 
( + ); 27: Solidago virgaurea ( + ); 28: Carex fiacca ( + ), Quercus petraea ( + ), Con­
vallaria majalis ( + ), Lathyrus vemus ( + ), Carex digitata ( + ), Solidago virgaurea 
( + ), Hypericum perforatum ( + ), Calamintha acinos ( + ); 29: Cotoneaster melano­
carpa ( + ); 30: Malus sp. ( + ), Silene nutans ( + ), Festuca pratensis ( + ), Sedum 
sexangulare ( + ), Allium sphaerocephalon ( + ); 31: Geranium pratense ( + ), Silene 
nutans ( + ), Allium montanum ( + ), Melica ciliata ( + ), Cirsium arvense ( + ); 32: 
Fraxinus excelsior ( + ), Silene nutans ( + ), Allium montanum ( + ). Potentilla hep-
taphylla ( + ), Echium vulgare ( + ), Convolvulus arvensis ( + ), Cytisus supinus ( + ), 
Melica transsilvanica ( + ); 33: Peucedanum oreoselinum ( + ), Festuca rubra ( + ), 
Bromus inermis (4) ; 34 : Hypochoeris maculata ( + ), Cytisus ruthenicus ( + ) ; 35 : Poa 
nemoralis ( + ), Solidago virgaurea ( + ), Hypochoeris maculata ( + ), Cytisus rutheni­
cus ( + ); 36: Artemisia vulgaris ( + ), Cytisus ruthenicus ( + ), Festuca rubra ( + ), 
Rubus idaeus ( + ), Erigeron acer ( + ). 
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ALGEMENE INLEIDING 
Het onderzoeksobject in historisch perspectief 
Als een aspect van de Europese Renaissance zien we in de 16e eeuw het plantenkleed 
in schilderkunst (o.m. VanderWeyden,da Vinci, Grunewald) en wetenschap (Gesner 1555) 
opkomen. In de eerste helft van de 18e eeuw vindt een eerste revolutie binnen de vege-
tatiestudie plaats door de uiterlijke verschijning op enige afstand (fysiognomie) als uitgangs-
punt voor vegetatiebeschrijving te kiezen (Von Humboldt 1805, Heer 1835, Grisebach 
1838). Hieruit groeide het begrip (planten)formatie, dat vanaf Grisebach tot op heden 
met vrucht gebruikt wordt voor vegetatiebeschrijvingen van uitgestrekte gebieden. De 
plantenformaties worden vaak aangeduid met termen uit het dagelijks spraakgebruik, 
zoals bos, moeras, heide, savanne, zandsteppe, elzenbroek, eikenbos. Behalve de fysiogno-
mie van de vegetatie vinden we meermaals de dominerende plantesoort (Eik, Els) of de 
standplaats (zand) in naamgeving en indeling terug. 
Binnen de fysiognomische benadering van de vegetatie ontstaat in de Alpenlanden 
omstreeks 1900 voor kleinere gebieden een meer ñoristische beschrijving en indeling 
(Schröter 1894, Gradmann 1899, Flahault 1893, Brockmann-Jerosch 1907, Braun-
Blanquet 1913). Deze aanzetten tot een floristische benadering vonden hun voorlopige 
afronding in "Pflanzensoziologie" van Braun-Blanquet (1928), de grondslag voor twee 
generaties plantensociologen werkzaam over de gehele wereld. 
In de fysiognomisch-floristische benadering van rond de eeuwwisseling wordt ons 
onderzoeksobject (Brachypodio-Geranion) beschreven onder termen als de, veel ge-
citeerde, "Steppenheide" in Zuid-Duitsland (Gradmann 1899), als "Waldrander und 
Waldwiesen" in Pontisch Klein-Azié (Radde 1899) en als "Triftformation" in de Karpa-
ten (Pax 1898). 
In de eerste helft van de 20e eeuw wordt ons object geklassificeerd onder uiteen-
lopende vegetatie-eenheden als het Corylo-Peucedanetum in Polen (Koziowska 1925), 
de Phleeta en Brachypodieta in Wallis (Gams 1927), "Steppenheide-Fohrenwald" (Pino-
Cytisetum) in Zuid-Duitsland (Gauckler 1938) en "Waldsaum", "Gerollavar", "Sandavar" 
en "Staudenhalde" in Seeland, Denemarken (Bocher 1945). 
Binnen de Braun-Blanquet benadering werd ons object voor het eerst als zelfstandige 
plantengemeenschap beschreven door Wendelberger (1954, 56) en wel als associatie 
(Dictamno-Geranietum) binnen de klasse van de europese droge hemicryptophyten ge-
meenschappen (Festuco-Brometea). Na de monografische studie van Muller (1962) volgde 
in de zestiger en zeventiger jaren tenslotte een ware vloed van publikaties over ons onder-
zoeksobject, aanvankelijk bekend als Geranion sanguinei Tx. 60 in Müll. 62 (lit. zie dit 
proefschrift). Een aantal artikelen van dit proefschrift vormt de (voorlopige?) afsluiting 
van deze reeks. Het onderzoeksobject wordt nu door ons verder Brachypodio pinnati-
Geranion sanguinei Tx. 60 in Muil. 62 em. Gils & Kovacs 77 of kortweg Brachypodio-
Geranion genoemd. 
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Afb. 1 : Overgang van het Brachypodio-Geranion tussen Jencverbes en extensief begraasd grasland be-
staande uit Dictamnus albus en Ruta divaricata. Karstplateau, Joegoslavië. Juni, 1974. 
Afb. 2: Kruidenbegroeiing van het Brachypodio-Geranion op steenhoop in hooiland. Dominant is 
Laserpitium siler. Successie tot bos wordt hier tegengegaan door kappen en verbranden van 
houtopslag. Karstplateau, Joegoslavië. Juni, 1974. 
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Floristische en fysiognomische typering van het Brachypodio-Geranion 
Floristisch wordt het Brachypodio-Geranion gekarakteriseerd door (IV): 
a. hoge frekwentie en aspectsbepaling van elementen uit de sociologische soortengroep met 
Geranium sangiüneum (G. sanguineum, Dictamnus albus, Trijolium alpestre, T. medium, 
T. rubens, Coronilla coronata, Laserpitium latifolium. Satureja vulgaris, Thalictrum 
minus). 
b. hoge frekwentie van ordekensoorten van de Brachypodietalia Korneck 74: Brachy-
podium pinnatum, Centaurea scabiosa, Trifolium montanum, Prunella grandiflora. 
c. hoge frekwentie van klassekensoorten van de Festuca-Brometea: Coronilla varia, 
Helianthemum nummularium, Euphorbia cyparissias. Sanguisorba minor en Salvia 
pratensis. 
à. hoge frekwentie van enige gemeenschappelijke soorten van diverse submeridionale 
xeroseries: Carex humilis, Cynanchum vincetoxicum, Stachys recta en Teucrium 
chamaedrys. 
e. frekwent voorkomen van soorten die zowel in magere, halfdroge graslanden van de 
Brachypodietalia als ook in de vochtige en/of licht-bemeste graslanden der Molinio-
Arrhenatheretea regelmatig te vinden zijn: Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, 
Briza media, Dactylis glomerata, Centaurea jacea, Kmutia arvensis. 
f. het met lage frekwentie voorkomen van soorten van de "Molinion" soortengroep 
sensu Krause 58: Betonica officinalis, Molinia litoralis. Inula salicina en Serratula 
tinctoria. 
g. het met lage frekwentie voorkomen van enige soorten die ook in diverse acidofiele 
series te vinden zijn: 
Cytisus supinus, С. nigricans, С. leucotrichus, Genista tinctoria en G. sagittalis. 
Binnen de fysiognomisch-ecologische klassifikatie(Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974) 
behoort het Brachypodio-Geranion tot de formatie groep van de meerjarige scapose 
hemicryptophyten gemeenschappen ("perennial forb communities"). 
Vraagstelling 
De vraagstelling kan in vier onderdelen (a, b, с, d) onderscheiden worden, waarbij (a) 
voorwaarde voor (b) en (a) + (b) op hun beurt voorwaarde voor (c) zijn en (a) + (b) + (c) 
tesamen de mogelijkheid scheppen zinnige uitspraken over (d) te doen. 
(a) Het afgrenzen van het areaal van het Brachypodio-Geranion 
Bij de aanvang van het onderzoek (januari 1974) was alleen de noordelijke areaal-
grens bekend (Kielland-Lund 1965, Tuxen 1967, Hallberg 1971). Verder waren 
moderne beschrijvingen van ons object beschikbaar uit de zuidelijke B.R.D. (Muller 
1962, Winterhoff 1965, Oberdorfer 1971, Korneck 1971), de zuidelijke D.D.R. 
(Marstaller 1969, 1970, 1972; Knapp & Reichhof 1973) de C.S.S.R. (Mikyska 1968), 
noordoostelijk Frankrijk (Rameau 1971 ; Royer 1971, 1972). 
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Opzet was de zuidwestelijke, zuidoostelijke en oostelijke areaalgrens op te sporen. 
Het probleem is grotendeels uitgewerkt in Gils 1977 (VII). De afronding is te vinden 
in Gils & Kozkiwska (V). 
(b) Het ontwerpen van een aanvaardbare klassifikatie voor de gemeenschappen nu gere-
kend tot het Brachypodio-Geranion 
Aanzienlijke meningsverschillen bestonden er over de klassifikatie van het Brachy-
podio-Geranion bij de start van het project. Drie regionale benaderingen kunnen 
onderscheiden worden (III, V): 
(i) Men kan de Brachypodio-Geranion gemeenschappen in de klasse Festuco-
Brometea of zijn ondereenheden plaatsen. 
Dit is gedaan voor Benedenoostenrijkse en Tsjechoslowaakse voorbeelden van 
het Brachypodio-Geranion (Wendelberger 1954, 1956, 1969, resp. Holub c.s. 
1967). 
(ii) Een tweede mogelijkheid vormt de klassifikatie van belangrijke onderdelen van 
het Brachypodio-Geranion in vegetatie-eenheden beneden het verbondsniveau in 
de Quercetea pubescenti-petraeae, de klasse van submeridionale eikenbossen. 
Deze interpretatie berust op waarnemingen uit Duitsland en Pannonicum (Jakucs 
1970,1972, Forster 1968, 1975). 
(iii) Tenslotte zijn bedoelde kruidengemeenschappen in de B.R.D. in een apart ver-
bond, orde en klasse (Geranion, Origanetalia en Trifolio-Geranietea) geplaatst 
(Muller 1962, Korneck 1974, Dierschke 1974en anderen, zie Tuxen & Dierschke 
1975). 
De vraag was nu of het sociologisch gedrag van de Geranium sanguineum soorten-
groep feitelijk regionaal verschillend is of dat de onderscheiden klassifikaties berusten 
op methodologische en/of terminologische verschillen. 
(c) Het vastleggen van de standplaatsparameters volgens een steeds scherper uitkristallise-
rend schema van vijf. 
(1) klimaat, (2) relief, (3) substraat, (4) grondgebruik en (5) tijd. 
Steeds is geprobeerd m.b.v. de standplaatsfaktoren enerzijds de presentie dan wel 
absentie van het Brachypodio-Geranion en anderzijds het onderscheid in vegetatie-
typen binnen dit verbond te verklaren (I-VII). 
(d) Natuurtechniek 
Enige richtlijnen over de natuurtechniek nodig voor het laten ontstaan of in stand 
houden van halfnatuurlijke gemeenschappen van het Brachypodio-Geranion (II, V), 
waren te ontwikkelen. 
METHODE 
(a) Areaalbepaling 
Hypothesevorming over deelarealen en areaalgrenzen van het Brachypodio-Geranion 
vond plaats in drie stappen: 
(i) Uit eigen onderzoek in Tirol (Gils & Gilissen 1972, 1976) en gegevens van Braun-
Blanquet (1961) werd afgeleid dat binnen de inneralpiene dalen Wallis het meest 
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westelijke dal zou kunnen zijn, waar het betreffend verbond voorkomt. Uit eigen 
waarnemingen in de Hamburger Bergen (Beneden-Oostenrijk), de Elzas, Frankrijk 
(Gils & Willems 1971) en Kroatië (Joegoslavië) en extrapolatie van zowel oecolo-
gische klimaatdiagrammen als vegetatiereeksen werd geconcludeerd dat het 
(Brachypodio-)Geranion in het Sloveens-Kroatisch Karstgebied zou kunnen 
voorkomen. 
(ii) Na de bevestiging van de hypothesen (i) in de zomer van 1974 werd de relatie 
tussen macroklimaat en het (Brachypodio-) Geranion verder uitgewerkt en aan 
de orde gesteld op 26-3—75 in een voordracht op het symposium "Vegetation 
und Klima" te Rinteln, B.R.D. (VII). Uit het hier ontwikkelde conceptueel 
model zijn hypothesen afgeleid over zuidoostelijke, zuidwestelijke en oostelijke 
grensarealen van het (Brachypodio) Geranion resp. Transsylvanie, Dauphiné en 
Lublin, die door eigen veldwaarnemingen bevestigd konden worden. 
(iii) Een derde hypothetische uitbreiding van het Brachypodio-Geranion werd hierna 
verkregen door extrapolatie van de Poolse gegevens over de aangrenzende Oekraïne 
(V); een bevestiging van het voorkomen aldaar van het Brachypodio-Geranion 
wacht nog op empirisch materiaal. 
De hypothetische presentie van het onderhavige verbond in Insubrie (Zwitser-
land-Italie) en Pontisch Klein-Azie kan gekonfirmeerd geacht worden door 
literatuurgegevens (Meyer 1976 resp. Radde 1898 en Rikli 1946). 
(b) Bemonstering van de floristische samenstelling 
In grote lijnen is de werkwijze van Braun-Blanquet gevolgd (Braun-Blanquet 1964, 
Shimwell 1971, Westhoff & Maarel 1973, Mueller-Dombois & Ellenberg 1974). 
(i) Proefvaklokatie. 
Op grond van klimaat, klimaxvegetatie en ligging aan de grens van het areaal van 
het Brachypodio-Geranion zijn onderzoeksgebieden uitgezocht (zie Areaal-
bepaling). Hierbinnen is de keuze van de proefvaklokatie op reproduceerbare 
wijze tot stand gekomen. In elk deelareaal werd op basis van een gebiedsverken-
ning en de vegetatiekundige literatuur een groep diagnostische soorten van het 
(Brachypodio) Geranion opgesteld. Tot bemonstering werd overgegaan wanneer 
een bepaald minimum aantal (1, 2 of 3) soorten van deze groep aanwezig was. 
Een aantal malen is een additioneel criterium aangewend om tot een beperking 
van het aantal proefvakken te komen (zie deelpublikaties). 
(ii) Omvang van het proefvak 
In de Braun-Blanquet benadering wordt algemeen voor de bepaling van het mini-
male proefvak (Minimum Areaal) het buigpunt van een grafiek van het planten-
soortenaantal/oppervlakte-eenheid gebruikt. Echter, enerzijds blijven vele 
soortenaantal/oppervlakte-grafieken voortdurend stijgen (Cain & Castro 1959) 
of vertonen zelfs een tweede sterke stijging na (vrijwel) horizontaal gelopen te 
hebben, anderzijds hangt de plaats van een buigpunt af van de gekozen schaal-
verhouding van de x-(oppervlakte) en y-(aantal soorten) as af (Cain 1938). 
Verder lijkt ons de groepering van de deelproefvakken in de Minimum Areaal 
bepaling aangrenzend aan de eerst gekozen (hoe?) oppervlakte principieel onjuist 
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(Goodall 1954) Binnen een vegetatie eenheid bestaat variatie op verschillende 
schaalmveau's, die door gegroepeerde deelproefvakken gemist kan worden 
Random of regelmatig door de phytocoenose gespreide deelproefvakken zouden 
deze variatie wel kunnen omvatten 
Om bovengenoemde theoretische redenen kan de Minimum Areaal bepaling 
geen reproduceerbare minimale oppervlakte opleveren (vgl Maarel 1966) 
Arbitrair is een Minimum Areaal van 5 m2 genomen 
De proefvakomvang is altijd zo groot gekozen als het uniformiteitscritenum 
toeliet 
(in) Uniformiteit binnen het proefvak 
De flonstische uniformiteit is empirisch vastgelegd en wel door het proefvak zo 
in te perken dat m geen enkel deel 3 of meer soorten voorkwamen, die elders in 
de opname ontbraken 
Struktureel zijn de opnamen vaak niet homogeen in zoverre dat een over-
hangende boomlaag een gedeelte van het proefvak overdekken kan 
(iv) Vorm van het proefvak 
De vorm van het proefvak is aangepast aan de vorm van de bemonsterde planten-
gemeenschap Vaak is dus sprake van een bandvormig proefvak 
(c) Klassifikatie van de opnamen 
Het opname-materiaal uit Transsylvame (III) is met een numerieke nabootsing van de 
synthetische werkwijze van Braun-Blanquet, het TABORD programma (III), gegroepeerd 
De overige opnamen zijn visueel volgens de Braun-Blanquet werkwijze geklassificeerd 
Hiertoe zijn de opnamen in de kolommen van een matrix, de attributen in de rijen ge-
plaatst De standplaatsparameters staan in de bovenste rijen, gevolgd door eerst de planten-
soorten met middelmatige frekwentie (in de tabel) en daarna de soorten met een hoge en 
lage frekwentie 
Op basis van veldwaarnemingen en literatuurgegevens is telkens gestart met voorlopige 
opname-klassen en voorlopige soortengroepen 
Opnamen met op het oog sterk overeenkomstige soortensamenstellmg worden naast 
elkaar geplaatst Simultaan worden soorten met een, op het oog, sterk overeenkomstige 
verbreiding door de opnamen onder elkaar gezet Door een aantal opeenvolgende ver-
plaatsingen van kolommen (opnamen) en rijen (soorten) worden enerzijds elkaar weder-
zijds min of meer uitsluitende groepen van opnamen (vegetatietypen) en anderzijds groe-
pen van soorten (sociologische soortengroepen) verkregen Bij de onderlinge rangschikking 
van zowel soortengroepen als vegetatietypen wordt als model een diagonale matrix na-
gestreefd In de klassifïkatie-typologie van Williams (1976) hoort de synthetische werk-
wijze van Braun-Blanquet tot het exclusief, intrinsieke, hierarchische, polythetische type 
Zij verenigt verder kenmerken van de agglomeratieve en scheidende ("divisive") werkwijze 
Binnen de zo verkregen diagonale matrix kunnen doorgaans verschillende hierarchische 
niveau's onderscheiden worden Het hoogste niveau is in dit geval vastgelegd door het 
uitgangspunt van de studie het verbondsniveau (Brachypodio-Geranion) Het is gebruike-
lijk de vegetatietypen met de presentie van tenminste een kensoort als associatie te betite-
len (Dierschke 1971) Dit kan ertoe leiden dat er op twee of drie hierarchische niveau's in 
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dezelfde matrix associaties onderscheiden moeten worden of m a w het presentie van 
kensoorten is geen eenduidig criterium voor het benoemen van opname groepen als 
associaties Steeds duidelijk zijn we daarom het associatie-niveau gaan ophangen aan het 
patroon in de matrix Het associatie niveau is op dat hierarchisch niveau gekozen waar het 
maximum aantal vegetatietypen voorkomt dat positief door de presentie van soorten-
groepen en/of eigen areaal gekarakteriseerd kan worden Binnen dit associatie niveau 
hebben we dan onderscheiden associaties, die t o ν de overige eenheden van hetzelfde 
niveau karakteristieke soortengroepen of een eigen areaal bezitten (Werger & Gils 1976) 
en basisgemeenschappen die geen eigen soortengroep of areaal op het betreffende hier­
archische niveau bezitten 
(d) Standplaatsparameters 
(1) Klimaat 
Eigen waarnemingen over het macrokhmaat zijn niet gedaan Gebruikt zijn de 
oecologische klimaatdiagrammen van Walter & Lieth De waarnemingspunten 
zijn met behulp van de vegetatie over kaartvlakken geëxtrapoleerd, expliciet in 
Gils (1977 VII), impliciet in de overige regionale studies Het microklimaat wordt 
door een aantal onderzoekers als belangrijke standplaatsparameter gezien (Muller 
1962, Jakucs 1972, Dierschke 1974), door de laatste twee is een uitgebreid 
microkhmatologisch meetprogramma uitgevoerd Echter, het microklimaat is 
geen onafhankelijke standplaatsparameter, het wordt bepaald door macrokhmaat, 
relief en vegetatiestruktuur Een tijdrovende kwantitatieve analyse van het 
microklimaat is eerst aan het einde van het project uitgevoerd (Eysink & Gils 
1978) om met grotere waarschijnlijkheid een representatieve plantengemeen-
schap als proefobject te kunnen kiezen De microkhmaatstudie maakt vanwege 
het overwegende werkaandeel van de eerste auteur geen deel uit van dit proef-
schrift 
(2) Relief 
Bij alle vegetatie-opnamen zijn expositie, inclinatie en drainage beschreven 
(3) Substraat 
Overal is vastgesteld of het Brachypodio-Geranion-substraat kalknjk of kalkarm 
is De bodem pH van dit verbond en die van zijn nabuurvegetaties is in een drie-
tal deelarealen gemeten, te weten in de Joegoslavische karst (I), zuidoost Frank-
rijk (IV) en Wallis, Zwitserland (Eysink & Gils 1978) In het Franse deel is verder 
nog PO4 ", NO3 + NOj, NH4 en К bepaald in de catena grasland-zoom-bos 
Ook hier is,net alsbij de microklimaat analyse, gewacht met een meetprogramma 
tot het laatste projektjaar om met grotere waarschijnlijkheid een representatief 
object te kunnen kiezen 
(4) Grondgebruik 
Presentie dan wel absentie, intensiteit en aard van beweiden en maaien zijn be­
studeerd Daarnaast is gelet op brandsporen, mechanische verstoring en bemes­
ting Dikwijls zijn deze parameters niet empirisch bepaald, maar afgeleid uit, bij­
voorbeeld, plaatsing van hekken en/of veekerende hagen, uit vele andere tekenen 
in het landschap die een vegetatiekundige kan lezen, of uit mondelinge mede­
deling van streekbewoners 
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(5) Tijd 
De verandering van een vegetatie door de jaren heen kon niet gevolgd worden 
omdat elk deelareaal slechts eenmalig bezocht is. De summiere uitspraken over 
suksessie zijn afgeleid uit ruimtelijke vegetatiepatronen, die niet aan parameters 
(1) t/m (4) gerelateerd konden worden. 
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A SYNOPSIS OF ASSOCIATIONS WITHIN THE BRACHYPODIO GERANION 
A dichotomous identification key is presented in order to provide an applicable 
classification on the association level within the Brachypodio-Geramon In general little 
reconstruction of nomenclature or hierarchy is necessary However, inspection of phyto-
sociological matrices from literature brought forth some doubt about the homogeneity of 
the Geranio Peucedanetum Mull 62 s s A tabular comparison shows (Tab 1 ) three distinct 
communities within the Geramo-Peucedanetum s s 
(1) Libanotido (pyrenacae) - Gerametum sanguinei Gils & Koziowska 77 
(2) Coronilla (coronatae) - Laserpitietum latifohae Rameau 71 em Gils 78 
(3) Geramo-Peucedanetum cervanae Mull 62 s s 
The Galio{glauciyGeranion suballmnce (III) proved untenable in extending the research 
area from Transsylvama over Poland 
The subboreal borderland of the Brachypodio Geramon distribution area is occupied 
by a single xerothermic forb fringe association the Geranio-Tnfolietum medu (Kielland 
Lund 65) In our opinion, the Ongano-Dracocephaletum Kielland-Lund 65, Agrimomo-
Gerametum Hallberg 71, Geramo-Trifoliétum alpesíns (Kielland Lund 1965 tab 2/e), 
Gerametum sanguinei Ivarsson 62 and Geranium sanguineum-Onganum vulgans-Soz 
Stürmer 38 should be classified within the Geranio Tnfohetum medu 
The Thahctro Gerametum Korneck 74 subass anemonetosum should be included in 
the Geranio Anemonetum silvestns Mull 62 
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Tab I Diagonal matrix of diagnostic species and relevé groups related to the Geranio Peucedanetum sensu Muller 1962 Three associations are distinguished 
1-4 Líbano!ido Gerametum Gils & Koztowska 77 
4 15 Coronilla (coronatile) - Laserpitietum latifoliae Rameau 71 em Gils 
16 27 Geranio Peucedanetum Mull 62 s s 
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1 = - 20% 
2 = 20 1 - 40% 
3 = 40 1 - 60% 
4 = 60 1 - 80% 
5= 80 1 -100% 
* Synonyms Seselt Ubanotts (L ) Koch, Libanotts montana Crantz, Libanons sibirtcum (L ) Garcke, Libanons pyrenatca (L ) Bourgeau 
Literature references and locations of relevé groups of Fig. 1. 
1. Jura, Switzerland: GALLANDAT 1972: tab. 2/45,69/69,71-74, "Geranio-Peucedanelum". 
2. Rugen, Denmark: MÜLLER 1962: tab. 1/13, "Geranio-Peucedanetum". 
3. Little Poland: MEDWECKA-KORNAS & KORNAS 1963: tab. IXa, "Origano-
Brachypodietum ". 
4. Schwabisch Alb, B.R.D.: MÜLLER 1962: tab. 1/10, "Geranio-Peucedanetum". 
5. Haut-Marnais, France: RAMEAU 1971 : tab. V, "Geranio-Coronilletum coromtae". 
6. Werra-mountams, B.R.D.. WINTERHOFF 1965 : tab. 4a, "Geranio-Peucedanetum ". 
7/8. Thüringen, D.D.R.: MARSTALLER 1970: tab. 2/1, 2/2, "Geranio-Peucedanetum". 
9. Wena-mountains, B.R.D.: DIERSCHKE 1974: tab. 3, "Geranio-Peucedanetum ". 
10-13. as7/8: : tab. 1/3, 1/4, 1/5,1/6, "Geranio-Peucedanetum". 
14. Southwestern Germany, B.R.D.: MÜLLER 1962: tab. 1/6, "Geranio-Peucedanetum" 
15. Schaffhausen, Switzerland: MÜLLER 1962: tab. 1/9, "Geranio-Peucedanetum". 
16. Jura, Switzerland: MÜLLER 1962: tab. 1/11, "Geranio-Peucedanetum". 
17/18. Schwabische Alb, B.R.D.: MÜLLER 1962: tab. 1/5, 1/7, "Geranio-Peucedanetum". 
19. Schwarswald, B.R.D.: OBERDORFER 1971 : tab. 9,192-197, "Geranio-Peucedanetum". 
20. Plateau de Langres, France: ROYER 1971, tab. Ill, "Gentiano-Daphnetum cneori". 
21. Schwabische Alb, B.R.D.: MÜLLER 1962, tab. 1/4, "Geranio-Peucedanetum". 
22. Tubingen, B.R.D.: MÜLLER 1966, tab. 18/1-13, •'Geranio-Peucedanetum". 
23. Rhine valley and Zurich, Switzerland: MÜLLER 1962, tab. 1/8, "Geranio-Peucedanetum ". 
24. Jura, Switzerland: GALLANDAT 1972, tab. 2/44, 46-53, "Geranion sanguinei". 
25. Rheinhessen, B.R.D.: KORNECK 1974, tab. 120/2b, "Geranio-Peucedanetum". 
26. Rheinpfalz, B.R.D.: KORNECK 1974, tab. 120/1, "Geranio-Peucedanetum". 
27. Haut-Marnais, France: RAMEAU 1971, tab. 6, "Association avec Agrimonia eupatorin et 
Coronilla varia ". 
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KEY TO THE SUBALLIANCES AND ASSOCIATIONS OF THE BRACHYPODIO-
GERANION 
1 Ferulago galbamfera, Cnidium silaefohum, Helleborus multifidus, Mercunalis 
ovata, Ins illynca, Cytisus supmus, Centaurea tnumfetti, Genista sylvestris, 
Knautia illynca, Seslena autumnahs I Dictamno-Femlagion 
2 Seseli libanotis (Syn in fig 1), Laserpitium siler I 1 Libanotido-Laserpitietum 
2 without both species 3 
3 Clematis recta, Coronilla coronata, Lathyrus versicolor I 2 Cirsio-Clematidetum 
3 without this species group 4 
4 Peucedanum cervaria, Vicia tenuifolia, Potentilla alba I 3 Cirsio Peucedanetum 
4 without this species group 5 
5 Origanum vulgare, Tanacetum corymbosum, Campanula persicifoha, Genista 
tinctona I 5 Origano - Cnidietum 
5 Veronica austriaca (syn V jacquimi), Veronica spicata 
14 Veromcetum spicato-jacquinn 
1 Origanum vulgare, Clmopodium vulgare (syn Calamintha clinopodium, Satureja 
vulgaris), Trifolium medium, Agrimonia eupatona, Bupleurum falcatum, Fragaria 
vesca, Hypericum perforatum, Coronilla vana, Verbascum lychnitis, Knautia 
arvensis II Ongano-Geramon 
6 Peucedanum cervaria 7 
6 without Ρ cervaria 10 
7 Inula ensifoha, Asperula cynanchica, Dorycmum herbaceum 
II 2 Inulo-Peucedanetum 
7 without this species group 8 
8 Coiomlla coronata, Thesium bavarum, Laserpitium latifohum, Seslena vana, 
Carduus defloratus II 9 Coromllo-Laserpitietum 
8 without this species group 9 
9 Dictamnus albus II 6 Ongano-Dictamnetum 
9 without Dictamnus albus vicariad of the Inulo-Peucedanetum and the Coromllo-
Laserpitietum II 1 Geramo-Peucedanetum 
10 Dictamnus albus, Galium glaucum, Cytisus nigricans II 5 Gaho-Dictamnetum 
10 without this species group 11 
11 Trifolium alpestre 12 
11 without Trifolium alpestre 13 
12 Galium glaucum, Ajuga genevensis II 7 Geramo-Galietum glauci 
12 without Galium glaucum, Genista sagittahs and Anthenum hliago are sometimes 
present, vicariad of the Geramo-Galietum II 3 Geramo-Trifohetum alpestns 
13 Laserpitium latifohum, Trifolium medium, centralalpine distribution 
II 8 Tnfolio-Laserpitietum 
13 without these attributes 14 
14 Trifolium medium, subatlantic distribution II 4 Geramo-Trifohetum meda 
14 without these attributes 15 
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15. Seseli libanotis (syn. in fig. 1); subatlantic-subboreal and subatlantic-submontane 
distribution 11.10 Libanotido-Geranietum 
15. without these attributes 16 
16. Vicia tenuifolia 11.11 Vicietum tenuifoliae 
16. Anemone sylvestris, Scabiosa canescens . \\.\2 Geranio-Anemonetum sylvestris 
FESTUCO-BROMETEA Br .-BI. et Tx. 43 en Tx. 61 
BRACHYPODIETALIA pinnati Korneck 74 
BRACHYPODIO (pinnati) - GERANION sanguinei Tx. 60 in Muil. 62 em. Gils & 
Kozlowska 77 
I Dictamno albae-Ferulagion galbaniferae 
1.1 Libanotido (daucifoliae) - Laserpitietum siler 
1.2 Cirsio (pannonicaej-Cletnatidetum rectae 
1.3 Cirsio (pannonicae)-Peucedanetum cervariae 
1.4 Veronicetum spicato-jacquinii 
1.5 Origano (vulgaris)-Cnidietum silaefoliae 
II Origano (vulgaris)-Geranion sanguinei 
11.1 Geranio (sanguineij-Peucedanetum cervariae 
11.2 Inufo (ensifoliae)-Peucedanetum cervariae 
11.3 Geranio ( sanguinei)-Trifolietum alpestris 
11.4 Geranio f sanguinei J-Trofolietum medii 
11.5 Galio (glauci)-Dictamnetum albae 
11.6 Origano (vulgarisj-Dictamnetum albae 
11.7 Geranio (sanguinei)-Galietum glauci 
11.8 Trifolio (medii¡-Laserpitietum latifoliae 
11.9 Coronillo (coronataej-Laserpitietum latifoliae 
11.10 Libanotido (pyrenaicae)-Geranietum sanguinei 
11.11 Vicietum tenuifoliae 
11.12 Geranio (sanguineij-Anemonietum sylvestris 
Gils et al. 75 
Gils et al. 75 
Gils et al. 75 
Gils et al. 75 
Gils et al. 75 
Gils et al. 75 
Gils & Kovacs 77 
Muli. 62 s.s. 
Kozlowska 25 em. 
Gils & Kovacs 77 
Müll. 62 
Kielland-Lund 1965 
Wendelberger 54 em. 
Gils & Kovacs 77 
Wendelberger 54 em. 
Gils & Kovacs 77 
Marstaller 69 
Gils & Gilissen 76 
Rameau 71 em. Gils 78 
Gils & Kozlowska 77 
Krausch in Müll. 62 
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CONCLUSIONS AND SUMMARY 
1. The distribution area of the Brachypodio-Geranion covers the Medio-European phyto-
geographic province (VI, V, VII). 
2. The Brachypodio-Geranion is classified within the Festuco-Brometea (V), class of 
(semi-) natural dry herb communities, contrary to earlier classification within the 
Quercetea pubescenti-petraeae, class of submeridional oak woodlands and forests or 
within a separate forb fring classe, the Trifolio-Geranietea. 
A scheme with the nomenclature and a dichotomous identification key for the associa­
tion level within the Brachypodio-Geranion is presented. 
3. The site conditions of the Brachypodio-Geranion are the following (I-VII): 
a. A warm temperate climate without periods of dryness or aridity in the ecological 
hydrothermic curve. The average month temperature is at least during one month 
(almost) down to the freezing point. 
b. Calcareous substrate free from manuring and fertilizing. 
с Southern exposure. 
d. Permanent land use as grass-or shrubland pasture, hay-meadow or field is incompa­
tible; however, a forest range where the browse is the main forage may include a 
Brachypodio-Geranion. 
e. Former land use as pasture, hay-meadow or field created unwooded sites which 
enable semi-natural Brachypodio-Geranion communities to establish. 
f. Natural stands have been found on unstable slopes and screes where development 
of a closed tree or shrub canopy is impossible. 
g. Presence of a seeding population nearby and/or agestochory. 
Factor compensation is possible in some degree between the site conditions a, b 
and с In the warmest parts of its distribution area the Brachypodio-Geranion has 
been found on northern exposures, in the dryest parts on silicateous substrates. 
4. Application of the results: 
a. Nature management (II, V) 
For the preservation or creation of (semi-)natural Brachypodio-Geranion com­
munities some guidelines are presented. Internal management should include for 
forb fringes: (i) the continuation or creation of a mowing gradient and (ii) chopping 
down the woody invaders; for forb stages of grassland: prevention of both pasturing 
and mowing of semi-natural xerothermic grassland during many successive years, 
preferably combined with burning. Establishing a forest range where browsing 
dominates over grazing, is a third alternative. 
b. Vegetation survey 
New localities of the Brachypodio-Geranion can be found easily by applying the 
knowledge about the site conditions. 
A framework for the classification oí Brachypodio-Geranion relevés of new localities 
throughout Europe is available now. 
с Indicator value 
The presence of Brachypodio-Geranion communities or a number of its diagnostic 




De plantengemeenschappen, verenigd in het verbond Brachypodio-Geranion, kunnen 
aangeduid worden als ruimtelijke en temporele overgangen tussen kalkgraslanden en loof-
bossen. Verbreiding, klassifikatie en standplaats van het Brachypodio-Geranion worden 
beschreven. 
Het verbreidingsgebied blijkt de gehele Medio-Europese plantengeografische provincie 
te omvatten. 
Van de drie regionale klassifikaties van ons object hebben we uit die van Wendelberger 
de indeling in de klasse der droge hemicryptophyten gemeenschappen (Festuco-Brometea) 
en uit die van Tuxen en Muller het zelfstandige verbond (Brachypodio-Geranion) over-
genomen. Een dichotomische determineersleutel voor de twee onderverbonden en de 17 
associaties van het Brachypodio-Geranion wordt gepresenteerd. 
De standplaats van het Brachypodio-Geranion kan omschreven worden aan de hand 
van (1) klimaat, (2) relief, (3) substraat en (4) grondgebruik: 
(1) warm gematigd klimaat zonder droge of aride perioden in het ecologisch klimaat-
diagram. De gemiddelde maandtemperatuur in de winter is minstens gedurende 
1 maand nabij het vriespunt,hetgeen als een montane of kontinentale trek beschouwd 
kan worden. 
(2) zuidelijk geëxponeerde hellingen zijn een voorwaarde in het grootste deel van het 
verbondsareaal. Steile hellingen met dusdanige erosie dat aaneengesloten bos- of 
struweelvorming uitgesloten is, zijn een voorwaarde voor de natuurlijke gemeenschap-
pen van het Brachypodio-Geranion. 
(3) een onbemest, kalkrijk substraat is een andere voorwaarde voor het voorkomen van 
het Brachypodio-Geranion in vrijwel zijn gehele areaal. 
(4) permanent grondgebruik als akker, weide of hooiland is onverenigbaar met het voort-
bestaan van gemeenschappen van het Brachypodio-Geranion. 
Voormalige beakkering, beweiding of bemaaiing daarentegen is gunstig voor vestiging 
van het Brachypodio-Geranion voorzover hierdoor onbeboste terreinen zijn ontstaan. 
Voor het ontstaan resp. voortbestaan van halfnatuurlijke gemeenschappen van 
Brachypodio-Geranion is een inwendig natuurbeheer nodig zoals dat in reservaten in 
Europa nog nergens wordt uitgeoefend. Nodig voor boszomen is het scheppen van een 
gradient in maai-intensiteit van grasland tot aan de bosrand in kombinatie met afbranden 
en kappen van opslaande houtige gewassen. Voor de vestiging of in standhouding van gro-
tere oppervlakten is het stopzetten van bemaaien en beweiden van kalkgraslanden nodig. 
Een bosweide waar de loofbegrazing overheerst over de kruidenbegrazing kan eveneens 
mogelijkheden scheppen voor gemeenschappen van het Brachypodio-Geranion. 
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Introduction 
Object of our study are plant communities characterized 
by a species group regionally consisting of the following 
elements: Geranium sangumeum, Dictamus albus, Peuie-
danum cervaria, P. oreoselmum, Trifolium alpestre, T. 
rubens, Τ medium, Thal ¡drum тіпич, ¡nula Iurta, Cala-
mintha dmopodium. Veronica teucnum (in a wider geo-
graphical perspective Laserpitium latijolium. Coronilla 
coronata. Clematis recta are elements of this group). 
This group has been derived as common divisor oiGeranion 
fcommunities known from both literature (Müller 1962. 
van Gils & Gihssen 1972, 1976, van Gils et al 1975) and 
unpublished own observations (Savoy, France and Valais, 
* Nomenclature of species follows Soó & Kárpáti (1968) 
and of communities Soó (1973). Syntaxonomy ofGeranion 
communities follows Müller (1962) and van Gils et al. 
(1975). 
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is concerned, by the Foundation for Fundamental Bio-
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Research (ZWO). 
Switzerland). The Geranium group species can be viewed 
both as an ecological species group (sensu Mueller-
Dombois & Ellenberg 1974) and a sociological species 
group (sensu Scamom & Passarge 1959, Passarge 1964, 
Rauschen 1968; Passarge & Hofmann 1968) These 
Geranium group species can be characterized ecologically 
as heliophytes to semi-heliophytes, basophytes and scapose 
hemicryptophytes (Oberdorfer 1970). They have little 
resistance to grazing and annual mowing, they lack, 
under physiologically optimal light conditions, com-
petitive vigour against tuftgrasses {Festuca spp., Stipa 
spp., Calamagrostis spp. etc.) and prefer humidity con-
ditions more similar to those of the Brometaha grassland 
than to those of the Festucetalia (van Gils 1975). All the 
Geranium group species have at least a Submediterranean 
to Subcontinental distribution area. Within the Sub-
mediterranean territories the Geranium group species 
have their distribution centre in the submontane zone 
(German equivalent: Hügelstufe oder kolline Stufe) (van 
Gils et al. 1975, van Gils 1975). They are given inter-
mediate N(itrogen) values (2 or 3 and G. sanguineum 4 
by Kovács, M (1969). 
The Geranium group species have several aspects from 
a structural and syntaxonomical point of view: scrub-
woodland (known in Central European literature as 
(Karst)Buschwald, Steppenheidewald, Waldsteppe) (semi-
open Quercetea pubescenti-petraeae, especially Cotino-
Quercetum and Ceraso-Quercetum), forbland (German 
equivalent: Staudenflur, Staudenhalde or Karflur) 
(Geranion sanguinei), grassland (Festuco-Brometea ; locally 
Koelerion albescentis: Tüxen 1967) and Pinelands both of 
P. silvestris and P. nigra. In the Central Pontic Province 
two Geranium group species (i.e. Geranium sanguineum 
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and Peucedanum oreoselmum) are frequently found and 
one (Trifolium alpestre) is observed sometimes in Pineta, 
Querceta and northern, relatively hygrophilous meadow 
steppes (German Wiesensteppe) or forb steppes (Walter 
1974) Several Geranium group species have been observed 
in semi-natural forb steppes (Danlhomo-Stipion or/and 
Cirsio-Brachypodion) of Germany (Passarge 1964), Czecho-
slovakia (Holub et al 1967) and Transsylvama In the 
West Pontic (Pannonic and Danubian) Provinces (Jakucs 
1961,1972) and in the submontane zone of Valais (German 
Wallis) (van Gils 1975, van Gils & Key sers in prep ) scrub-
woodland is the main aspect of the Geranium group species 
In the Subatlantic and Central European s s (zentral-
europaisch Meusel et al 1965) and Central Sub-
mediterranean Provinces (Dierschke 1974, van Gils et al 
1975) forbland (Geramon) is the main aspect Pinelands 
of relict character with several Geranium group species 
have been observed, for example, in Valais (Switzerland) 
and Domogled (Romania) 
The objectives of our investigations have been 
- Testing the hypothesis that the Geranium group species 
regionally find their optimum in forb communities 
(Geramon aspect) This hypothesis was derived from an 
extrapolation of the correlation between climatological 
data and the occurrence of Geramon communities (van 
Gils 1975) The Geramon is not mentioned in compilations 
of syntaxonomical units covering our research area 
(Borza 1963, Borza & Bosçcaiu 1965, Soo 1973) Bo$caiu 
( 1971 ) and Roman ( 1974) mentioned the Geramon sanguinei 
but without flonstic, ecological or distributional charac-
teristics 
- Detection of correlations between communities and 
ecological factors observable in vegetational field-work 
These correlations could be helpful in prediction of new 
localities with Geranium group species 
- Interpretation of samples in terms of associations in 
the sense of the Braun-Blanquet approach in order to 
allow a comparison with data from literature 
Methods 
The concepts and methods used in this study agree in 
general with the flonstic-sociological or Braun-Blanquet 
approach as recently outlined by WesthofT & van der 
Maarel (1973) Procedures in the Braun-Blanquet approach 
comprise several elements of choice We try to explain our 
deliberations in making the choises in order to arrive at 
reproducible results 
Analytical research phase 
A random sampling strategy is not suitable for our 
problem, because the Geranium group species would not 
be noticed at all in plots chosen at random Therefore a 
preferential sampling strategy was used When a com-
munity with Geranium sangutneum, Peucedanum cervaria, 
Dictamms albus or Trifolium medium was observed 
repeatedly in one locality, at least one representative 
stand was sampled Structural uniformity in our releves 
is present in the herb layer, but not always in the tree 
layer This last fact may be an argument against recognizing 
our releve-clusters as syntaxonomical units 
Flonstic homogeneity as criterium has to be interpreted 
as some degree of homogeneity (Quasi-homogeneity 
Rauschen 1968, flonstic uniformity WesthofT & van der 
Maarel 1973) A plot was delineated so that in no part of 
its area three species could be found together that were 
absent from other parts of the same plot (cf van Gils et al 
1975) Using this criterium, the maximum plot surface 
that could be delineated proved to be 100 m2 An arbitrary 
minimum plot size of 5 m2 was used This minimum plot 
size was based on a wide experience with the communities 
concerned 
Synthetical research phase 
No releves were excluded from the primary table 
The TABORD program (Janssen 1972, 1975, van der 
Maarel, Louppen & Janssen in prep ) has been used in 
preparing a differentiated table The TABORD program 
allows us to reach the two following objectives of our 
study First it gives a possibility of direct recognition in 
the printed output of correlations between ecological 
factors and releve-clusters and secondly the resulting 
clusters can be interpreted easily in terms of associations 
TABORD is, in fact, a polylhetic iterative matrix rear-
rangement program 
The program comprises the following steps that imply 
options 
(a) The usual cover-abundance code has to be trans-
formed in a numerical code This has been done in the 
following way r = 1, + = 2 1 = 3 , 2 = 5, 3 = 7, 
4 = 8, 5 = 9 
(b) An initial cluster array has been fixed by a preliminary 
clustering 
(c) The releve-cluster similanty can be calculated for two 
types of observation vectors together (taxa and ecological 
components) as well as for either of them We used the 
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first possibility in order to reach an ecologically relevant 
classification 
(d) The 'similarity ratio' (Wishart 1969, Janssen 1972) 
was chosen for calculating similarities 
(e) No minimum homotoneity for placing a releve in one 
of the clusters ('threshold value') has been used 
(f) In the program clusters can be fused, but when a 
fusion limit of 0 5 or higher is chosen no fusion of the 
presented terminal clusters will be carried out 
(g) The minimum number of releves in a terminal cluster 
is set at three 
S\ntaxonomical research phase 
With a clustering method only differentiating taxa for 
syntaxa inside a table can be detected For detecting 
character and differential taxa in a wider perspective, 
relevant syntaxonomical tables from literature have been 
compared with own observations (Paucà 1941, Soo 
1949, 1951, Borza 1959, 1963, Puscaru-Soroceanu 1963, 
Borza & Bojcaiu 1965, Csuros & Niedermaier 1966, 
Resmentà et al 1968, Pop 1968, Gergely 1970, Resmenta 
1970, Boscaiu 1971, Sokolowski 1973, Coldea & Micläus 
1975, Suteu 1975) In general, statements about fidelity 
are limited to the xerosere in the research area, ι с Trans-
sylvania 
The distinction of associations has been based on the 
presence of at least one regional character taxon in a 
cluster or cluster group However, the term association 
can also be used for vegetation units without association 
character taxa, when these units are of 'the same order of 
sociological value' (6th Int Bot Congress, Amsterdam, 
1926) as communities with association character taxa 
'The same order of sociological value' is interpreted in 
the present case as a cluster with homotoneity of 0 5 or 
higher A discussion about the syntaxonomy of vege­
tation units without association character taxa can be 
found elsewhere (Werger & van Gils 1976) As diagnostic 
taxa of the four Geramon associations have been used 
only taxa which show a significant (at a 0 01 level) over-
representation in the corresponding clusters in com­
parison with the other associations 
Syntaxonomy, synchorology and synecology of communities 
1 Geramo-Tnfolietum alpestns (cluster 1) 
Geranium sangumeum has its maximum cover values in 
this association Differential taxa against other Trans-
sylvanian Geramon communities are Origanum vulgare, 
Verbascum lychmlis and Galium erection This community 
is classified as Geramo-Tnfolietum because of its flonstic 
similarity with forb communities from western Germany 
(Muller 1962, Korneck 1974), but it should be mentioned 
that regionally Trifolium alpestre is not an association 
character taxon but alliance one 
Subassocidlions 
(a) атііеіочит \iUiefoliae 
Differential taxa Cnidium silaefoliwn Allium ßaiwn 
Carex montana, Fagus s\Italica, Quei cus permea j , 
Hypericum perforatum 
(b) al) ssetomm montanae 
Differential taxa Ahssurn montanum, Festuia іаіечюса, 
Bupleurum fakatum, Dianthm carihusianorum 
Differentiating combination of ecological components 
limestone rock, primary stand montane distribution, 
climate indicator Fagus sihatua 
The Geramo-Tnfolietum comprises mainly primary 
forb meadows and fringes The releves were taken partly 
from forest fringe situations and partly from Нечішюп 
rupicolaelGeramon- or Caipimon daacum Geranwn-
mosaics on boulder fields (German Blockhalde) 
The association has been observed in the Brajov 
district only The sites are primary unwooded stony, 
calcareous and show shallow soils The exposition range, 
in the southern quadrant, is narrower than those of the 
other regional Geramon associations The Geramo-Tn­
folietum imdietosum represents the forest fringe-, the 
ahssetosum the open forbland-form of the assouation 
concerned This explains why the diflerential taxa of the 
first subassociation comprise character taxa of forest 
communities and those of the second character taxa of 
grassland and pioneer communities 
The Geramo-Tnfolietum of Transsylvama has Origanum 
lulgare and Verhascum hchmlis in common with the 
Geramon associations Irom southwest Germany (Muller 
1962) The Geranio-Tnfolietum can be classified together 
with those associations into the Ongano-Gcramon suball 
prov This new classifiLdtion proposal implies the degrada­
tion of the Onganetalia character taxa (cl van Gils el al 
1975) to differential or character taxa of the Ongano-
Geramon suballiance The Subatlantic, Central European 
and West Submediterranean Onqano-Geramon lacks the 
diagnostic taxa of the central Alpine-Subboreal Tn/olio-
Geramon (van Gils & Gilissen 1976), the Subpannomc 
Galio-Geramon (compare this paper) and the West lllync 
Submediterranean Dutamno-Ferulagion (van Gils el al 
1975) 
2 Geranio-Galietum glauci (cluster 3) 
Character taxon Galium glaucum (locally) Trifolium 
alpestre reaches its maximum cover values m this associa­
tion Differential taxa against other Transsylvaman 
Geramon and Tnfolion communities Campanula rapun-
culoides. Vicia crucca, Brach\podium pinnatum. Genista 
sagittali^. Festuca rubra, Trifolium montanum, Viola cf 
alba, Helianthemum oiatum, Pulsatilla montana, Calama-
grostis arundinacea DifTerential taxa against the eastern 
German form of the Geranio-Galietum described by 
Marstaller (1969) the just mentioned differential taxa 
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ol the association, except С rapuntoloides, and further 
C\tisus austnacus, С leucotnchus. Campanula sibinca, 
Phleum montanum Differentiating combination of eco­
logical components conglomerate parent rock, montane 
distribution, secundary habitat, Faqus silvática climate 
indicator 
The Geramo-Galietum was first described as a Geramon 
community of specific unwooded sites on red sandstone 
in the relatively continental Saale valley (Marstaller 1969) 
In a compilation of Geramon releves (Dierschke 1974) 
the Geramo-Galietum is not accepted as a distinct associa-
tion but is classified as Geramo-Tnfolietum The Geramo-
Galietum may be classified together with the Inulo-Peuce-
danetum in a Galio-Gaamon suball pro\ Diagnostic taxa 
Galium qlaucum 4juqa qeneiensis, Cytisus austnacus, 
C\tisus тугиапч The three diagnostic taxa represent a 
(sub) Samnatic geoelement ( Subpontic' following Walter 
& Straka 1970) The Galio-Geramon seems to represent the 
Geramon within the most continental parts of its distri­
bution area and inside this area it occurs especially on 
non limestone substrates 
1 Onqanum vulyare-TriJolium medium community 
(cluster 7) 
Character taxon combination Onqanum lulqare, Tri­
folium medium Galium glaucum 
The Onqanum-Tnjohum community shows flonstic and 
ecological similarity to the Geramo-Tnfolietwn, Geramo-
Gahetwn and the Tnfolio-Aqrimonwtum An interpreta­
tion of the cluster concerned would be premature because 
there are only three releves in this cluster 
4 Galio glauci-Dictamnetum ass nov (Cluster 2-(-releve 
27 & 28) 
Character taxa Dictatnnus albus, Thalictrum minus 
Differential taxa Sepelí elatum. Veronica orchidea Dif-
lerential taxa against Geramo-Dictamnetum from south-
western Germany Galium qlaucum, Seseli elatum, Tri-
folium alpestre, Aqropyron intermedium Differentiating 
combination of ecological components (not against cluster 
4) conglomerate or limestone bedrock, Acer tatancum or 
Tilia tomentosa climate indicator The presence of Acer 
tatancum or Tilia tomentosa in nearby forests or wood-
lands indicates (Donita 1972) a relatively warm and 
continental climate m combination with limestone, marl 
or conglomerate rock 
The name Die tamno-Gerametum was published (Wendel-
berger 1954) as nomen nudum a description was given, 
but no table was published That is why this name is not 
valid according to syntaxonomic nomenclature rules 
(Moravec 1968) We have now four releves of the stands 
underlying the first description at our disposal (van Gils & 
Gihssen* unp, Jakucs 1972 ρ 159) A clear flonstic 
difference can be seen between the Geramo-Dictamnetum 
releves ot southwest Germany (Muller 1962) with the 
Dutumno-Geranietum of the locus classicus Many regional 
* The releves were made in 1971 with the help of Prof 
Dr G Wendel berger (Vienna) 
character taxa of Geramon communities for example 
Peucedanum cervaria, Onqanum vulgare. Inula cony za, 
Verbascum lychmtis and Coronilla coronata are absent 
from the stands underlying the description of Wendel-
berger (1954), whereas Galium glaucum is present in the 
stands of the last mentioned locality only 
We propose therefore to classify the Geramo-Dictam­
netum (Wendelbcrger ex Muller 1962) as Origano vulgans-
Diclamnetum The Galio- Dictamnetum and Ongano-
Dutamnetum may be combined in a Dictamnus albus 
vicanant association group or a Geiamo-Dictamnetum 
chief association 
Delimitating the Galio-Dictamnetum and the Inulo-
Peucedanetum against one another can be done in two 
different ways by emphasizing one of two central ideas 
of the Braun-Blanquet approach 
Releves 27 + 28 can be classified according to their 
diagnostic species in the Galio-Dictamnetum, because of 
the presence of the two character taxa of this association 
and the absence of two important diagnostic taxa of the 
Inulo-Peucedanetum Acce ing to the clustering method 
used releves 27 + 28 would nave been placed in cluster 4 
(Inulo-Peucedanetum) This method of clustering is based, 
among others, on a similarity coefficient computed over 
the full flonstic composition In this computation every 
taxon is weighted according to its ordinal transformation 
code for the combined estimation scale of Braun-Blanquet 
This approach emphasizes the 'full flonstic composition' 
idea In delimitating these associations the present authors 
prefer to emphasize on the diagnostic taxa at the expense 
of the total flonstic composition as the main criterium 
This choice is based on the following argument using 
the total flonstic composition as the main criterium for 
delimitating associations, implies in our case that taxa 
invading from adjacent communities (here Carex humihs, 
Aster amellus, Lithospermum purpureo-coeruleum etc ) 
influence the similarity between releves very strongly 
This influence seems hardly rewarding for an ecological 
interpretation of the vegetation types discussed Contra­
dictory results are not found by using either the 'total 
flonstic composition' or the 'diagnostic species' criterium 
in similar decisions on the delimitation of Transsylvanian 
Geramon communities 
Stands of the Galio-Dictamnetum showed an eastern 
via southern to western exposition and occur on soils on 
limestone, calcareous conglomerate or marl All observed 
stands are developed as forb fringes alongside forests 
dominated by Quercus petraea Either Acer tatancum or 
Tilia tomentosa were present in the direct neighbourhood, 
these species indicate a relatively warm and continental 
climate on the Balkan peninsula (Donila 1972) We 
surveyed releves from three locations Sibiu (Hermann-
stadt), Furda and Tîrgu Mureç From a different location 
near Sibiu the presence of a 'Dictamno-Gerametum' was 
mentioned (Schneider-Binder 1972) 
The negative correlation between the presence of 
Dictamnus albus and Peucedanum cervaria in our releves 
from Transsylvania is markedly at variance with the 
presence of both these species in the Illync Submedi-
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teiTdnean Cirsio-Peucedanetum It could be explained in 
the following way, however Ρ cervaria flowers in August, 
in which period D albus has already ripe fruits The 
Gaho-Dictamneium sites in Transsylvama could be too 
dry in midsummer for edaphic or climatic reasons for 
completion of the relative late phenological cycle of 
Ρ cervaria The Ρ cervaria habitats in the same climate 
are mostly not warm enough for the early development 
of D albus In the West Illync Submediterranean climate 
many fringes with D albus are, just as in Transsylvama, 




for subassociations by Ellenberg (1956) but lower than 
those given by Kortekaas, van der Maarel & Beeftink 
(1976) for Spartmetea subassociations, which apparently 
are much poorer in species The similarity of the Inulo-
Peucedanetwn subassociations with regard to each other 
is 0 42 This is inside the similarity range of associations 
as given by Ellenberg (1956) and Kortekaas, van der 
Maarel & Beeftink (1976) 
The ecological characteristics of the two subassociations 
of the Inulo-Peucedanetuni and the Agropyron-Peucedamm 
community are apparant from the following table 
vegetation structure supposed preceding successional stage 
forbland contact zone forest grassland forbland 
Inulo-Peucedanetum gerametosum + 
¡nulo-Peucedanetum tnfolietosum + 






hut the microclimate of the Peucedanum habitat under 
this climatic legime is warm enough in early summer for 
D albus 
5 ¡nulo ensifoliae-Peucedanetum cenarme (Cluster 4 + 6) 
Kozlowska 1925 em 
The Inulo-Peucedanetum includes the Inuletum ensifoliae 
Kozl 25, the Corylo-Peucedanetum Kozl 25 and the 
Ongano-Brachypodietum Medw -Kornas & Komas 63 
ρ ρ Character taxa Peucedanum cervaria. Inula ensifolta 
Differential taxa against other regional Geramon com­
munities Dorvtmum herhaceum, Asperula cynanchica, 
Genista tinctona, Veronica spicata Differential taxa 
âgamslGeramo-Peuiedatum s s and Cirsio-Peucedanetum 
Galium glaucum, Cytisus austnacus, Phleum montanum, 
Festuca rupicola Differential combination of ecological 
components conglomerate or marl parent rock, sub-
montane distribution, climate indicators Acer tatancum, 
Tilia tomentosa or Quercus cents For comments on the 
indicator value of Q cents in Romania compare 
Sokolow^ki (1973) 
Two subassociations can be distinguished 
(a) gérante tosimi (cluster 4) 
Differential taxa Geranium sangumeum, Peucedanum 
oreoselmum, Anthencum ramosum, Cvtisus leucotnchus, 
Carex humilis. Aster amellus 
(b) tnfolietosum (cluster 6) 
Differential taxa Trifolium medium, Veronica spicata, 
Genista tmctona, Hteracium sabaudum. Lathy rus niger, 
Plantago media. Inula hirta, Melampvrum bihartense 
The West Submediterranean and Subatlantic Geramo-
Peucedanetum, the West Illync Submediterranean Cirsio-
Peucedanetwn and the Transsylvaman Inulo-Peuceda-
netum are a Peucedanum cervaria vicariant association 
group or a Geranto-Peucedanetum chief association 
(Hauplassoziation sensu Knapp 1971) 
Tne homotoneity level of the two subassociations of the 
Inulo-Peucedanetum (both 0 58, for homotoneity and 
similarities compare fig 2), is on the same level as required 
A stony and primary unwooded substrate is considered 
the master factor lor the Imtlo-Piucedcmetum qeumteto-
sum The soils of this subassociation can be more mature 
however than those of the Galio-Dic tanmetum A site con-
dition for the Inulo-Peuiedanc mm tnfolietosum is a former 
forest stand firnging a forest The nature of the influences 
of an adjacent forest on a forb I ringe is discussed under the 
Geramon alliance An important difference with the habitat 
of the Agropyron-Peucedanum community is that the 
latter occurs on soils without boulders or debris that has 
been developed directly from the bare parent rock or from 
a grassland soil 
In the Agropyron-Peucedanum community two rhizo-
matous grasses (Agropwon intermedium, Calamagrostis 
epiqejos) seem to occupy the niche of rhizomatous forbs 
(Geranium sanginneum Τι ι folium medium Τ nibens Τ 
alpestre, Dictamnus albus. Inula hirta) 
6 Agropyron tntermedium-Peucedanum cenaría com-
munity (cluster 5) 
Differential taxa against Inulo-Peucedanetum Aqropvron 
intermedium, Onobryclm nciaefolia, Calamagrostis 
epigejos, Junnea mollis, Bupleurum jalcatum. Salita 
verticillata 
The Aqropvron (intermedium)·Peucedanum (cervana)-
community is transitional between the Geramon and the 
Festuco-Brometea as well as between the Geramon and 
the Trifolien The Agropyron-Peucedanum community 
has been observed in three localities (Cnsturu Secuiesc, 
Sighijoara and Valea Lunga) in the Tîrnava Mare valley 
Differentiating combination of non-flonstic com-
ponents submontane distribution tree cover < 20 
marl, climate indicator Tilia tomentosa Qucicus pube scats 
or Fagus sill atica 
7 Tnfoltetum alpestrts-ochroleuci ass prov (cluster 8) 
Character taxa Trifolium ochroleucwn, Τ ruhens (local) 
Differential taxa Trifolium medium (dominant taxon), 
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Lathyrwi niger. Differential taxa against Subatlantic 
Trifolio-Agnmonietum. Τ alpestre. Erysimumpannontcwn, 
Phleum momanum At least regionally Τ medium is not a 
Tnfolion character laxon. but has to be considered as 
character laxon of certain Quercetea pubescenti-petraeae 
forests and woodlands Differentiating combination of 
ecological components: secundary stands on former 
grassland, submontane distribution, tree cover > 20",, 
In Transsylvania Calammtha elmopodium is the only 
tax on of the Onyanetalia and Tnfolio-Geramelea character 
laxa in the sense of Müller ( 1962) that is present both in the 
Geramoii and Tnfolion In a much wider sense, syn-
taxonomically, no common character taxa of the Geranum 
and Trifolion have been found by the authors. Within the 
framework of the classical Braun-Blanquet method the 
alliances Trtjolion and Geramon cannot be combined in 
one separate class There are four possibilities for classi-
fying the Tnjohon alliance in Transsylvania 
(a) The Trifolion can be placed within a new class that 
could be named Trijohetea medii. 
(b) The Trifolion can be classified within the Trifoho-
Gerametea for reasons of structural, ecological and 
distributional similarities with the Geramon 
(c) Classification within the Queneteapubescenti-petraeae 
has to be considered for flonstic and ecological reasons. 
(d) Classification within the Fesiuco-Bromelea as will be 
argued for the Geranion. 
Trifolion communities were observed at many other 
places throughout the distribution area of the Trans-
sylvanian Geranion However, we have sampled only a 
few stands of Tnfolion communities, because this alliance 
was not the main object of our present study 
Syntaxonomy of Geranion sanguinei 
Character taxa. Geranium sangumewn, Calammtha elmo-
podium, Trifolium alpestre, Peucedanum oreoselium, 
Anthericum ramosum. Inula Iurta (transgr ) Trifolium 
alpestre and Peueedanum oreoselmum have a more narrow 
syntaxonomical amplitude in the Subatlantic Ongano-
Geranion where they are described (Müller 1962) as 
association character taxa, then in both the Transsylvaman 
and the West Illync Submediterranean Geranion where 
they are alliance character taxa. Both species are classified 
in the Subcontinental goelement (Walter 1974). They 
show increasing syntaxonomical diagnostic value towards 
the Atlantic limit of their distribution area. 
A review of regional syntaxonomical tables (see 
Methods) shows that none of the character taxa of the 
Geranion or its subordinate units can be considered as 
general character taxa of the Festuco-Brometea or the 
Quercetea pubescenti-petraeae or subordinate syntaxa of 
these classes in Transsylvania. Locally, however, some 
taxa of the Geranion group can be found in the Festuco-
Brometea, especially in the Caria-Brachipodtetum and the 
Festuw-Cancetum (Soó 1949), or in Quercetea pubescenti-
petraeae communities, but none of these is even charac-
teristic. 
All laxa of our Geranium group are according to Jakucs 
(1972. p. 140) Quercetea pubescenti-petraeae character 
taxa. However the Geranium group species (except 
Dictamnus albus) as a whole is found only in the Cotino-
Quenetum (Jakucs 1961 : table VI, VII, IX. Roman 1974: 
ρ 19). Waldsiemio-SpiHuviiim (Jakucs 1972: ρ 145) and 
Ceraso-Quercetum (Jakucs 1961: table II, IV), whereas 
the group is almost completely absent even from the 
majority of the Pannonic and Danubian Quercetea 
pubescenti-petraeae communities, i.e Orno-Quercetum 
(Debreczy 1968, Debreczy & Hargitai 1971, Jakucs 1972: 
p. 17, Szujkó-Lacza & Fekete 1973), Querceto-Litho-
speimetum (Kekete 1955). and Acantlio-Qiiercetum, On-
wpsi-Carpmetum, Gewsto-Quercetum, Aclulleo-Quercetum 
(Jakucs 1961) Dictamnus albus is the only taxon of the 
Geranium group that can be found throughout the majority 
of the described Danubian and Pannonic Quercetea com-
munities and therefore can be named character taxon of 
this class. 
Furthermore, it is important to know that the Cotmo-
Quercetum is an intrazonal community of southerly 
exposed slopes on base rich rock in the Danube area, 
also in sites that are edaphic-chmatologically too dry 
to support a closed forest Habitat conditions of this 
scrubwoodland are very different from those of closed 
climax forests {Orno-Quercetum) in the same localities, 
which is indicated not only by the presence of Geranium 
group species, but also by high constancy of many Festuco-
Brometea species (Festuca mlcata, Carex humilis, Bra-
chypodium pinnatum. Salvia pratensis, Stachys recta, 
Bromus erectus etc.: compare tables in Jakucs 1961). 
The Cotmo-Quercetum is structurally not a forest This 
association represents the 'wood' and low scrub fringe 
part of a micromosaic or synchonum (Hofmann 1965) 
of dry grasslands (Festucetaha valesiacae). Connus coggy-
gria fringes (Cotino-Quercetum) and scrubwoodland 
(Cotmo-Quercetum). This formation is known in phyto-
sociological literature as 'Karstbuschwald' (Jakucs 1961, 
1972) or 'Steppenheide" (Gradmann 1900, Müller 1962). 
This Karstscrubwoodland formation is different from 
both the forest steppe ('Waldsteppe') of Russian botanists 
(Tseplyaev 1961, Walter 1968, Horvat et al. 1974: p. 277, 
Walter 1974) which can be described as a macromosaic 
of steppes and relative open forests and the steppe forest 
of Zohary (1973: p. 579) which is a Wormwood-Traga-
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canthic steppe (Am scrub steppe) with scattered, relatively 
tall trees Moreover, the statement by Jakucs (1972 
ρ 140) that all taxa, that we included in the Geranium 
group, are Quercetea pubescenti-petraeac character taxa 
proved to give not the necessary information to find 
localities with the Geranium group species in Romania, 
in the area of the Central-Alps (van Gils & Gihssen 1972, 
1976, van Gils & Keysers in prep ) in Yugoslavia in the 
range of the Owyo-Carpmion adnaticwn (van Gils et al 
1975), Southeast France in the range of the Buxo-Queraon 
(van Gils, unpubl ) In all these cases the Geranium group 
species proved to be limited to the relatively humid parts 
of the distribution area of the Quercetea pubeicenti-
peiraeae communities and to go beyond the upper limit 
of the Quercetea woodlands and forests into the lower 
part of the Faqion zone However even within this well 
defined belt the Geranium group species showed a much 
more limited distribution than Quercetea woodlands and 
forests This restriction has ecological reasons as explained 
in the introduction and in the section about the synecology 
of the Geramon Our Geramon concept (van Gils et al 
1975, van Gils 1975) proved to be a good tool in order 
to find Geranium group species in the regions mentioned 
above We can state now that in our opinion none of the 
Geranium group species is a general Quercetea pubescenti-
petraeae class character taxon but they are limited to 
certain Quercetea associations, which are borderline cases 
of this class in a structural, flonstic and ecological sense 
There are however good arguments, put forward in detail 
by Jakucs (1972) and Forster (1968), to classify the 
Geramon communities as associations, subassociations, 
phases, or facies of different Quercetea syntaxa or even 
to place the Geramon alliance as a whole in this class 
Besides this the Geramon may be classified in the Tnfoho-
Gerametea In this case the character taxa of the Geramon 
have to be considered as order and class character taxa 
The Tnfoho-Geranietea and Onganetaha character taxa 
mentioned by Muller (1962) cannot be viewed as such 
in a geographical wider perspective as has been stated 
before in this paper (see Geranio-Tnfolietwn and Tn-
folielum alpestns-ochroleuci descriptions ) 
Moreover a classification of the Geramon alliance inside 
the Festuca-Brometea may be considered, because of the 
constancy of many character taxa of that class and its 
subordinate units Similar to the latter classification is to 
describe Geramon communities as associations, sub-
associations, phases, or facies of various Festuco-Brometea 
syntaxa, an example is the Diciamno-Gerametwn classified 
by Wendelberger (1954) in the Festuco-Brometea Each of 
the discussed classifications is arbitrary and emphasizes 
a different flonstic feature of the Gei anion communities 
Besides this the assignment of the Gei anion to one specific 
class is difficult because there is no generally accepted 
definition of a class A more explicit choice for the assign­
ment of the Geramon communities to one of the three 
discussed classes is premature now, because it depends on 
the availability of a synoptic table of Geramon communi­
ties from its total distribution area and on a clear definition 
of higher syntaxonomical units 
Synecology of the Geranion sanguinei 
In Transsylvania the Geramon reaches its continental 
border (in a hygnc sense) Geramon communities could 
not be found in Walachia In our opinion the presence of 
the Geranion in Moldavia is very unlikely Two arguments 
for this opinion can be put forward The second author 
made many excursions in Moldavia and has observed 
only some Geranium group species in semi-open wood­
lands (Quercetea pubescenti-peiraeae) and others in dry 
grassland (Festuco-Brometea) communities, but no 
Geranion communities have been observed From a 
climatological point of view (van Gils 1975) Geramon 
vegetations cannot be expected in the dry continental 
climate of Moldavia The macroclimate typical for the 
Geiamon is characterized by a warm-temperate and sub-
humid to perhumid summer and a continental or montane 
winter (van Gils 1975) 
The distribution area of the Transsylvaman Geranion 
shows a revealing pattern (Fig 1) The locations are 
situated in a submontane zone between the dry, con­
tinental lowland in the centre of Transsylvania, known 
Fig 1 Locations of releves Numbers refer to cluster code 
in table I of Geramon communities 
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as 'Câmpia' (zonal climax: Acen-Quercion), and the 
montane regions of the Carpathians (zonal vegetation: 
Fagion excl Melampyro-Carpmetwn). All relevés have 
southern expositions (from W via S lo E), but they are 
not in all cases exposed to full sunlight. In several cases 
the plots were situated on the northern side of scrubland 
or forest. The natural Geranion stands represent intrazonal 
(serdimax Clements 1936; Germ.: 'Dauergesellschaft') 
communities of geomorphologic-edaphic origin within 
regions where the Melampyro (bihariensis)-Carpmetum 
(or Querco-CarpmetumsA.) and the more mesophytic 
Querceted puhescenti-petraeae forests form the zonal 
vegetation. 
The edaphic conditions for the establishment of (near) 
natural communities involve a calcareous soil that has 
been subjected to mechanical disturbance Sliding grounds 
are common on hill crests, or steep slopes The position 
of stones alongside fields by fanners can cause a com-
parable permanent pioneer situation suitable for Geranion 
communities (van Gils & Gilissen 1972, 1976). Rhizoma-
tous forbs (for example Geranium ьапдшпеит, Dwtamnus 
albus) are able to colonize a (semi) open site rapidly even 
in a season unfavourable for seed germination The 
ecological relevance of the calcicolous character of the 
Geranion is seen in the extreme low amount of water 
soluble phosphate, that is found usually in soils with a 
pH of 7 or higher Such a low phosphate level may be a 
limiting factor for the establishment or persistence of 
many species. 
Most of our Geranion relevés, like those of the majority 
of the Subatlantic Geranion and Tnfolion (Dierschke 
1974), have been sampled in stands in the direct neigh-
bourhood of forests The influence of bordering forests 
on forb fringes consists of at least three aspects: light, 
temperature and nutrient supply by leaf litter. We will 
discuss these three components separately. 
Light 
The optimal light condition of Tnfolion fringes is estimated 
by Dierschke (1974) on 30-50%. This optimum has to 
be viewed as an ecological rather than a physiological 
optimum. A comparable range may be expected for the 
Transsylvanian Geranion. The ecological relevance of 
intermittent sunlight for Geranion communities is seen 
in the inhibition of the development of heliophytic Fesiuco-
Brometea taxa. In companson to grass dominated forma-
tions only a relatively low part of the light reaches the 
lower herb layer of forb communities (cf. Larcher 1973). 
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Once a closed forb vegetation has established, the inter-
mittent sunlight condition in the lower herb layer can be 
maintained without an adjacent shrub or tree layer. 
Temperature 
Several Geranion associations prefer a more mesophytic 
and/or mesothermic site than the Festuco-Brometea in the 
same region (van Gils 1975). The Transsylvanian Geranion 
seems to prefer moisture and temperature conditions 
more similar to those of the Cirsio-Brachvpodion than to 
those of the Festuaon rupuolae. This can be concluded 
from a comparison of the distribution areas of the dis-
cussed alliances Bordering forests will often have an 
important function in forming a relatively mesophytic 
and/or mesothermic habitat 
Additional nutrient supply bv leaf litter 
Several papers deal with differences m soil nutrients 
between certain types of xerophytic fringes and adjacent 
vegetation. Fringes have been found to be intermediate 
between grassland and shrub of the same mosaic with 
respect to humus (van Gils & Willems 1971 : p. 25, Jakucs 
1972: p. 57), to nitrogen (van Gils & Gilissen 1972: p. 21, 
1976), to NH3 , P 2 0 5 (Jakucs 1972: p. 57) and to water-
soluble phosphate (van Gils et al. 1975). Values comparable 
to those found in forb fringes or even lower values have 
been found in closed forest. Dierschke (1974) has found 
a lower net mineralisation of nitrogen in a semi-dry grass-
land type (Gentiano-Koelerietum) than in forb fringes of 
the Trifoho-Geranietea type In interpretating the described 
differences in nutrient contents it is important to realize 
that not in every observed shrub-forb fringe-grassland-
complex the described nutrient pattern has been recorded. 
An explanation that covers the data about nutrient 
ratios and observations about the establishment and 
persistence of Trifolio-Geranietea communities can be 
formulated as follows: A relatively high availability of 
nitrogen and phosphor (in comparison with Festuco-
Brometea) is necessary during the pioneer phase of 
Geranion communities, composed of rapidly spreading 
and tall forbs. When the forb vegetation has been estab-
lished the need for a nutrient supply above the Festuco-
Brometea level does not seem to be necessary (van Gils 
et al. 1975). An explanation for this could be the supposed 
'Internal nitrogen cycle' ('innerer Stickstoff Kreislauf, 
Dierschke 1974: p. 210) of many Trifolio-Geranietea taxa. 
A restricted habitat and/or time niche together with a 
relatively broad macroclimatic niche seems a common 
characteristic of both forb communities (Herbosa sensu 
Passarge 1966), ι с Geranion, Epiìobietea, Adenostvletalia, 
Artemisietea, and extrazonal communities (Sedo-
Scleranthetea, Asplemetea), but Geranion communities 
are extremely limited in surface area for reasons of topo-
graphy, (geomorphologically determined forest borders), 
anthropozoogenic action (palatability of constructive 
species), and dispersabihty (topochory. Zohary 1962, 
Müller-Schneider & Lhotska 1971). Geranion communities 
are relatively frequent only where extensive hayland is 
the main form of land use. Here the prevention of pasturing 
and the introduction of a supplementary dissemination 
mechanism by hay transport (agestochory) creates favour-
able conditions for Geranion communities. 
Some remarks about the TABORD program 
The table reproduced in this paper is only one out of a 
number of tables generated by varying the options of the 
TABORD program. It has been chosen for its similarity 
with the preliminary table that showed a satisfactory 
coincidence of relevé clusters and combinations of eco-
logical components Simultaneously with· the selection of 
a table for interpretation some results have been obtained 
about the effects of varying the variables of the TABORD 
program (see Methods). It was found that: 
(a) The terminal clusters are slightly dependent on the 
initial cluster array, at least when an initial cluster of a 
few relevés is distinguished. 
(b) Further it has been estimated that the use of a minimum 
value for the homotoneity of 0.35 or higher would have 
resulted in relocating an increasing number of relevés 
from the 8 terminal clusters to a residue group. 
(c) When instead of a fusion limit of 0.5 or higher, a value 
of 0.4 is used, 7 of the terminal clusters will be fused to a 
cluster (compare Fig. 2). In the range of fusion limits from 
0.4-0 5 different numbers of terminal clusters may be 
expected. Because of the dynamic character of the program 
the results of fusion limits between 0.4-0.5 are difficult to 
predict. 
(d) Setting the minimum number of relevés for a terminal 
cluster on four instead of on three, clusters 7 and 8 would 
have been placed in a residue group and the relevés would 
have been relocated from this residue group to other 
clusters when no threshold value is used. This procedure 
influences the uniformity degree of the presented terminal 
clusters too much for a useful ecological interpretation. 
Fig 2. Similarities between clusters (below diagonal) and 
average similarities within clusters (above diagonal). 
Legend for cluster code in table 1 
Summary 
Four Transsylvaman Geranion associations with their 
differentiating combination of ecological components are 
described Emphasis on different flonstic characteristics 
of the Geranion or different class concepts may lead to 
classification into different higher syntaxonomical units. 
The hypothesis that the Geranium group species have 
their optimum in Transsylvama in forb communities of 
the Geranion type could be validated. The Geranion in 
Transsylvama is either a natural intrazonal community 
or a semi-natural, ephemeral community. Both are typical 
of calcareous soils on limestone, conglomerate or marl in 
the reach of a zonal vegetation of relatively mesophytic 
Quercelea puhescenti-petraeae, of Carpmion dacicum and 
of Fagion forests of the lower montane zone The restricted 
habitat and/or time niche of Geranion communities is 
further explained by the palatability, the dissemination 
mechanism and the lack of competitive vigour against 
tuftgrassers of its constructive species. 
Zusammenfassung 
Pflanzengesellschaften charakterisiert durch Sippen einer 
nach Geranium sanguineum benennten soziologisch-öko-
logischen Artengruppe, sind im Sommer 1975 in Sieben-
bürgen (Rumänien) untersucht worden. Konzepten und 
Methoden der Braun-Blanquet Lehre sind angewendet 
worden. Falls die Braun-Blanquet Lehre verschiedene 
Verfahren zulasst, haben wir versucht die Wahl zu 
erläutern. Die numerische Klassifikation unseren Auf-
nahmen mittels des polythetischen, agglomerativen 
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TABORD Programm wird erläutert. Die Untersuchungs-
hypothese, dass die Geranium Artengruppe ihr Optimum 
in Staudengesellschaften des Geramon Typus hat, zeigt 
ihre Validität. Das Geramon enthalt entweder natürliche, 
intrazonale Gesellschaften oder halbnaturliche, ephemere 
Gesellschaften, beide auf Kalziumreichen Boden über 
Kalkstein, Konglomerat oder Mergel im Bereich der 
zonalen Vegetation relativ mesophytischer Quercetea-
pubescenti-petraeae und Carpimon dacicum Walder und 
des Fagion der niedrigen Höhenlagen Die ausgesprochene 
Stenotopie und Kleinflächigkeit des Geramon ist weiter 
durch Geniessbarkeit für Weidetiere, Verbreitungsanlagen 
und niedrige Konkurrenzkraft gegenüber Horstgräser der 
gesellschaftaufbauenden Arten bedingt. 
Vier Geraniwi-Assoziationen mit ihren diagnostischen 
Arten und Differentialkombination ökologischer Kom-
ponenten sind beschrieben worden Der Betonung ver-
schiedener flonstischen Merkmalen des Geramon oder 
verschiedene Klassekonzepte können zur Klassifizierung 
in verschiedenen höheren syntaxonomischen Einheiten 
führen. 
Appendix 
Additional taxa of Table 1 · 
Geranio-Tnfolietum alpeslris. 
1. Festuca glauca (2), Inula conyza (2), Astragalus gly-
cyphyllus (2); 2: Juniperus communis (3), Acer campestre 
(3), Inula salicina (2), Brachypodium silvaticum (2); 4: 
Carex pairaei (2), Acer campestre (2), Fraxinus excelsior 
(1), Boraginaceae spec. (2), 5: Rhinanthus spec. (2), 
Trinia glauca (2), Arrhenatherum elatius (2), Melandnum 
album (2), Cerastium arvense (1); 6. Juniperus communis 
(3), Brachypodium silvaticum (2), Hieracium pilosella (2), 
7: Phlomis tuberosa (2), Galium boreale (2), Minuartia 
setacea (2), Euonymus europeus (2), Bromus inermis (2), 
8: Clematis vitalba (2), Sedum purpurascens (2); 9. 
Carduus spec. (1), Sedum purpurascens (2), Knautia 
arvensis (2), Tnnia glauca (1), Myosotis spec. (2), cf. Geum 
macrophyllum (1), 10: Artemisia campestris (2), Carduus 
spec (2), Carex spec. (1); 11: Aconitum an thora (2), 
Berberis vulgaris (2), cf. Geum macrophyllum (2), 12: 
Galium aparme (2), Carduus spec. (2), Melica ciliata (2), 
Convolvulus arvensis (2), Digitalis grandiflora (2), Sedum 
reflexum (2), Carex spec (2). 
Geramo-Galietum glauci. 
13 : Potentilla alba (2), Cirsium pannomcum (2), Euphorbia 
dulcís (2), Epipactis spec. (1), Polygala major (2); 14: 
Euonymus europeus (2), Cerasus avium (2), Silene otites 
(2), Pastinaca graveolens (2); 15. Centaurea jacea (2), 
Briza media (2), Silene otites (2); 16: Tnticum spec. (2), 
Rumex acetosa (2), Arabis turrita (2), Stellarla gramínea 
(2); 18· Cerasus avium (2), Potentilla recta (2), 19: Tri-
folium pratense (2), Potentilla alba (2); 20: Hieracium 
bauhini (2), Quercus pubescens (3), Linum flavurn (2), 
Melica ciliata (2), Galium mollugo (2), 21 · Linum calhar-
ticum (2), Potentilla alba (2), Cotoneaster tomentosa (2) 
Galio-Dit tamnetwn 
22. Eryngium campestre (2). Galium vernum (2); 23: 
Adonis vernalis (2), Euonymus europeus (2), Cerasus 
avium (2), Arabis turrita (2), Medicago lupulma (2), 
Plantago lanceolata (2), Daucus carota (2), Hieracium 
pilosella (2), Carex tomentosa (2), Dactyhs polygama (2); 
24' Scorzonera austriaca (2), Botnochloa ischaemum (2), 
Galium verum (2), Cotoneaster tomentosa (2), Arabis 
turrita (2); 25. Stipa cf stenophylla (2), Tragopogón 
orientalis (2), Senecio cf umbrosa (2), Eryngium cam-
pestre (2), Pastinaca graveolens (2), 26: Botnochloa 
ischaemum (2), Brachypodium silvaticum (2), Acer 
tataneum (2); 27 Tilia tomentosa (2), Ulmus spec (2), 
Ins ruthenica (2), Melica uniflora (2); 28 Tilia tomentosa 
(5), Populus tremula (2), Ins ruthenica (2), Centaurea spec. 
Inulo-Peucedanetum : 
29: Brachypodium silvaticum (2), Adonis vernalis (2), 
Linum auslriacum (2), Polygala major (2). Scorzonera 
spec. (1), Achillea spec (2); 31 : Pimpinella saxífraga (2), 
Cruciata aliala (2), Glechoma hederacea (2), Carex pairaei 
(2), Acer campestre (3), Acer tatancum (3), Medicago 
lupilina (2), 33. Melandnum album (2), Medicago 
lupilina (2), 34: Senecio umbrosa (2), Senecio fuchsii (2), 
Linum austriacum (2), Campanula persicifolia (2), Digi-
talis grandiflora (2), Sonchus arvensis (2), Populus tremula 
(2), Daucus carota (2), Hypericum montanum (2), 36: 
Cruciata aliala (2); 37· Senecio jacobea (2), Agrostis 
tenuis (2). Daucus carota (2), Plantago lanceolata (2), 
Chrysanthemum leucanthemum (2); 38· Verbascum spec. 
(2), Chrysanthemum leucanthemum (2), Rosa gallica (2), 
Pimpinella major (2), Viola spec. (2); 39: Rosa gallica (2), 
Anthoxatum odoratum (2), Agrostis tenuis (2), Carex 
pallescens (2), Viola spec (2); 40: Ulmus spec (2), Iris 
ruthenica (2), Melica uniflora (2); 41: Viola hirta (2), 
Hieracium spec (2). 
Agropyron-Peucedanum с ommunu\ 
42 Echinops sphaerocephalus (2), Euphorbia dulcís (2), 
43: Stipa capillata (2), Centaurea scabiosa (2), Linum 
austriacum (2), Falcaría vulgaris (2), Asparagus officinalis 
(2); 44: Artemisia campestris (2), Linum austneum (2), 
Stipa capillata (2), Falcaría vulgaris (2), Cephalana trans-
silvanica (2); 45' Aitemisid campestris (2). Falcaría 
vulgaris (2), Cephalana transsilvanica (2); 46. Thesium 
intermedium (2), Tragopogón orientalis (2), Ulmus spec 
(2), Inula salicina (2), Rosa gallica (2); 47: Clematis 
vitalba (2), Brachypodium silvaticum (2), Cuscuta spec. 
(2); 48: Echinops sphaerocephalus (2), Melandnum 
album (2). 
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Tnfolwtum alpi>\tn<;-oíliroleiii ι 
51 : Tnnia glauca (2), Medicago lupilina (2); 52· Festuca 
heterophylla (2). Agrostis tenuis (2), Trifolium campestre 
(3). 
С linter 7 
53 : Tilia cordata (3), Digitalis grandiflora (2), Laserpitium 
latifolium (2); Campanula persicifolia (2), Trifolium cam­
pestre (2), Melica uniflora (2), Silene vulgaris (2). 
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8 
ALGEMENE INLEIDING 
Het onderzoeksobject in historisch perspectief 
Als een aspect van de Europese Renaissance zien we in de 16e eeuw het plantenkleed 
in schilderkunst (o.m. Van der Weyden, da Vinci, Grunewald) en wetenschap (Gesner 1555) 
opkomen. In de eerste helft van de 18e eeuw vindt een eerste revolutie binnen de vege-
tatiestudie plaats door de uiterlijke verschijning op enige afstand (fysiognomie) als uitgangs-
punt voor vegetatiebeschrijving te kiezen (Von Humboldt 1805, Heer 1835, Grisebach 
1838). Hieruit groeide het begrip (planten)formatie, dat vanaf Grisebach tot op heden 
met vrucht gebruikt wordt voor vegetatiebeschrijvingen van uitgestrekte gebieden. De 
plantenformaties worden vaak aangeduid met termen uit het dagelijks spraakgebruik, 
zoals bos, moeras, heide, savanne, zandsteppe, elzenbroek, eikenbos. Behalve de fysiogno-
mie van de vegetatie vinden we meermaals de dominerende plantesoort (Eik, Els) of de 
standplaats (zand) in naamgeving en indeling terug. 
Binnen de fysiognomische benadering van de vegetatie ontstaat in de Alpenlanden 
omstreeks 1900 voor kleinere gebieden een meer floristische beschrijving en indeling 
(Schröter 1894, Gradmann 1899, Flahault 1893, Brockmann-Jerosch 1907, Braun-
Blanquet 1913). Deze aanzetten tot een floristische benadering vonden hun voorlopige 
afronding in "Pflanzcnsoziologie" van Braun-Blanquet (1928), de grondslag voor twee 
generaties plantensociologen werkzaam over de gehele wereld. 
In de fysiognomisch-floristische benadering van rond de eeuwwisseling wordt ons 
onderzoeksobject (Brachypodio-Geranioii) beschreven onder termen als de, veel ge-
citeerde, "Steppenheide" in Zuid-Duitsland (Gradmann 1899), als "Waldränder und 
Waldwicsen" in Pontisch Klein-Azié (Radde 1899) en als "Triftformation" in de Karpa-
ten (Pax 1898). 
In de eerste helft van de 20e eeuw wordt ons object gcklassificeerd onder uiteen-
lopende vegetatie-eenheden als het Corylo-Peucedanetum in Polen (Kozlowska 1925), 
de Phleeta en Brachypodieta in Wallis (Gams 1927), "Steppenheide-Fohrenwald" (Pino-
Cytisetum) in Zuid-Duitsland (Gauckler 1938) en "Waldsaum", "Gerollavar", "Sandavar" 
en "Staudenhalde" in Seeland, Denemarken (Bocher 1945). 
Binnen de Braun-Blanquet benadering werd ons object voor het eerst als zelfstandige 
plantengemeenschap beschreven door Wendelberger (1954, 56) en wel als associatie 
(Dictamno-Geranietum) binnen de klasse van de europese droge hemicryptophyten ge-
meenschappen (Festuco-Brometea). Na de monografische studie van Müller (1962) volgde 
in de zestiger en zeventiger jaren tenslotte een ware vloed van publikaties over ons onder-
zoeksobject, aanvankelijk bekend als Geranion sanguinei Tx. 60 in Müll. 62 (lit. zie dit 
proefschrift). Een aantal artikelen van dit proefschrift vormt de (voorlopige?) afsluiting 
van deze reeks. Het onderzoeksobject wordt nu door ons verder Brachypodio pinnati-
Geranion sanguinei Tx. 60 in Muil. 62 em. Gils & Kovacs 77 of kortweg Brachypodio-
Geranion genoemd. 
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Afb. 1 ; Overgang van het Brachypodio-Geranion tussen Jeneverbes en extensief begraasd grasland be-
staande uit Dietarnnus albus en Ruta divaricata. Karstplateau, Joegoslavië. Juni, 1974. 
> з ж-Sa 
Іс 
• "5» ist ' 
^ / 
, 'XL·. 
Afb. 2: Kruidenbegroeiing van het Brachypodio-Geranion op steenhoop in hooiland. Dominant is 
Laserpitium siler. Successie tot bos wordt hier tegengegaan door kappen en verbranden van 
houtopslag. Karstplateau, Joegoslavië. Juni, 1974. 
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Floristische en fysiognomischc typering van het Brachypodio Geramon 
Floristisch wordt het Brachypodio-Geramon gekarakteriseerd door (IV) 
a hoge frekwentie en aspectsbcpaling van elementen uit de sociologische soortengroep met 
Geranium sangiuneum (G sangumeum, Dictamnus albus, Trifolium alpestre, Τ medium, 
Τ rubens, Coronilla coronata, Laserpitium latifohum, Satureja vulgaiis, Thahctrum 
minus) 
b hoge frekwentie van ordekensoorten van de Brachypodietalia Korneck 74 Brachy-
podium pinnatum Centaurea scabiosa, Trifolium montanum. Prunella grandiflora 
с hoge frekwentie van klassekensoorten van de Festuca-Brometea Coronilla vana, 
Helianthemum nummulanum. Euphorbia cypanssias. Sanguisorba minor en Salvia 
pratensis 
d hoge frekwentie van enige gemeenschappelijke soorten van diverse submcndionale 
xerosenes Carex humilis, Cynanchum vincetoxicum, Stachys recta en Teucnum 
chamaedrys 
e frekwent voorkomen van soorten die zowel in magere, halfdroge graslanden van de 
Brachypodietalia als ook in de vochtige en/of licht-benieste graslanden der Molinio-
Arrhenatheretea regelmatig te vinden zijn Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, 
Briza media, Dactylis glomerata. Centaurea ¡acea, Knautia arvensis 
f het met lage frekwentie voorkomen van soorten van de "Molmion" soortengroep 
sensu Krause 58 Betonica officinalis. Mollina litoralis. Inula salicina en Serratula 
tinctoria 
g het met lage frekwentie voorkomen van enige soorten die ook in diverse acidofiele 
series te vinden zijn 
Cytisus supinus, С nigricans, С leucotrichus, Genista tinctoria en G sagittalis 
Binnen de fysiognomisch-ecologische klassifikatie (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974) 
behoort het Brachypodio Geramon tot de formatie groep van de meerjarige scapose 
hemicryptophyten gemeenschappen ("perennial forb communities") 
Vraagstelling 
De vraagstelling kan in vier onderdelen (d, b, c, d) onderscheiden worden, waarbij (a) 
voorwaarde voor (b) en (a) + (b) op hun beurt voorwaarde voor (c) zijn en (a) + (b) + (c) 
tesamen de mogelijkheid scheppen zinnige uitspraken over (d) te doen 
(a) Het afgrenzen van het areaal van het Brachypodio-Geramon 
Bij de aanvang van het onderzoek (januari 1974) was alleen de noordelijke areaal-
grens bekend (Kielland-Lund 1965, Tuxen 1967, Hallberg 1971) Verder waren 
moderne beschrijvingen van ons object beschikbaar uit de zuidelijke B R D (Muller 
1962, Wmterhoff 1965, Oberdorfer 1971, Korneck 1971), de zuidelijke D D R 
(Marstaller 1969, 1970, 1972, Knapp & Reichhof 1973) de С S S R (Mikyskd 1968), 
noordoostelijk Frankrijk (Rameau 1971 Royer 1971, 1972) 
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Opzet was de zuidwestelijke, zuidoostelijke en oostelijke areaalgrens op te sporen 
Het probleem is grotendeels uitgewerkt in Gils 1977 (VII) De afronding is te vinden 
in G ils & Kozlowska (V) 
(b) Het ontwerpen van een aanvaardbare klassifikatie voor de gemeenschappen nu gere­
kend tot het Brachypodio Geramon 
Aanzienlijke meningsverschillen bestonden er over de klassifikatie van het Brachy 
podio-Geramon bij de start van het project Drie regionale benaderingen kunnen 
onderscheiden worden (III, V) 
(i) Men kan de Bmchypodio-Geramon gemeenschappen in de klasse Festuco-
Brometea of zijn ondereenheden plaatsen 
Dit is gedaan voor Benedenoostennjkse en Tsjechoslowaakse voorbeelden van 
het Brachypodio Geramon (Wendelberger 1954, 1956, 1969, resp Holub es 
1967) 
(и) ben tweede mogelijkheid vormt de klassifikatie van belangrijke onderdelen van 
het Brachypodio Geramon in vegetatie-ecnheden beneden het verbondsniveau in 
de Quercetea pubescenti petraeae, de klasse van submendionale eikenbossen 
Deze interpretatie berust op waarnemingen uit Duitsland en Pannomcum (Jakucs 
1970,1972, Forster 1968,1975) 
(ш) Tenslotte zijn bedoelde kruidengemeenschappen m de В R D in een apart ver 
bond, orde en klasse {Geramon, Origanetalia en Trifolio Geranieted) geplaatst 
(Muller 1962, Korneck 1974, Dierschke 1974en anderen, zie Tuxen & Dierschke 
1975) 
De vraag was nu of het sociologisch gedrag van de Geranium sanguineum soorten-
groep feitelijk regionaal verschillend is of dat de onderscheiden klassifikaties berusten 
op methodologische en/of terminologische verschillen 
(c) Het vastleggen van de standplaatsparameters volgens een steeds scherper uitkristallise­
rend schema van vijf 
(l)kbmaat, (2) relief, (3) substraat, (4) grondgebruik en (5) tijd 
Steeds is geprobeerd m b ν de standplaatsfaktoren enerzijds de presentie dan wel 
absentie van het Brachypodio-Geramon en anderzijds het onderscheid in vegetatie-
typen binnen dit verbond te verklaren (I VII) 
(d) Natuurtechniek 
Enige richtlijnen over de natuurtechmek nodig voor het laten ontstaan of in stand 
houden van halfnatuurlijke gemeenschappen van het Brachy pod io-G eran ion (II, V), 
waren te ontwikkelen 
METHODE 
(a) Areaalbepaling 
Hypothesevorming over deelarealen en areaalgrenzen van het Brachypodio-Geramon 
vond plaats in drie stappen 
(i) Uit eigen onderzoek in Tirol (Gils & Gilissen 1972, 1976) en gegevens van Braun 
Blanquet (1961) werd afgeleid dat binnen de inneralpiene dalen Wallis het meest 
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westelijke dal zou kunnen zijn, waar het betreffend verbond voorkomt Uit eigen 
waarnemingen in de Hamburger Bergen (Beneden-Oostenrijk), de Elzas, Frankrijk 
(Gils & Willems 1971) en Kroatië (Joegoslavië) en extrapolatie van zowel oecolo-
gische klimaatdiagrammen als vegetatiereeksen werd geconcludeerd dat het 
(Brachypodio-)Geranion m het Sloveens Kroatisch Karstgebied zou kunnen 
voorkomen 
(11) Na de bevestiging van de hypothesen (ι) in de zomer van 1974 werd de relatie 
tussen macrokhmaat en het (Brachypodio-) Geramon verder uitgewerkt en aan 
de orde gesteld op 26 3-75 in een voordracht op het symposium "Vegetation 
und Klima" te Rinteln, B R D (VII) Uit het hier ontwikkelde conceptueel 
model zijn hypothesen afgeleid over zuidoostelijke, zuidwestelijke en oostelijke 
grensarealen van het {Brachypodio) Geramon resp Transsylvame, Dauphine en 
Lublin, die door eigen veldwaarnemingen bevestigd konden worden 
(in) Een derde hypothetische uitbreiding van het Brachypodio-Geramon werd hierna 
verkregen door extrapolatie van de Poolse gegevens over de aangrenzende Oekraïne 
(V), een bevestiging van het voorkomen aldaar van het Brachypodio-Geramon 
wacht nog op empirisch materiaal 
De hypothetische presentie van het onderhavige verbond in Insubne (Zwitser-
land Italie) en Pontisch Klein-Azie kan gekonfirmeerd geacht worden door 
literatuurgegevens (Meyer 1976 resp Radde 1898 en Rikli 1946) 
(b) Bemonstering van de floristische samenstelling 
In grote lijnen is de werkwijze van Braun-Blanquet gevolgd (Braun-Blanquet 1964, 
Shimwell 1971, Westhoff & Maarel 1973, Mueller-Dombois & Ellenberg 1974) 
(ι) Proefvaklokatie 
Op grond van klimaat, khmaxvegetatie en ligging aan de grens van het areaal van 
het Brachypodio-Geramon zijn onderzoeksgebieden uitgezocht (zie Areaal 
bepaling) Hierbinnen is de keuze van de proefvaklokatie op reproduceerbare 
wijze tot stand gekomen In elk deelareaal werd op basis van een gebiedsverken 
mng en de vegetatiekundige literatuur een groep diagnostische soorten van het 
(Brachypodio) Geramon opgesteld Tot bemonstering werd overgegaan wanneer 
een bepaald minimum aantal (1, 2 of 3) soorten van deze groep aanwezig was 
Een aantal malen is een additioneel criterium aangewend om tot een beperking 
van het aantal proefvakken te komen (zie deelpubhkaties) 
(и) Omvang van het proefvak 
In de Braun-Blanquet benadering wordt algemeen voor de bepaling van het mini­
male proefvak (Minimum Areaal) het buigpunt van een grafiek van het planten 
soortenaantal/oppervlakte-eenheid gebruikt Echter, enerzijds blijven vele 
soortenaantal/oppervlakte-grafieken voortdurend stijgen (Cain & Castro 1959) 
of vertonen zelfs een tweede sterke stijging na (vrijwel) horizontaal gelopen te 
hebben, anderzijds hangt de plaats van een buigpunt af van de gekozen schaal 
verhouding van de x-(oppervlakte) en y-(aantal soorten) as af (Cain 1938) 
Verder lijkt ons de groepering van de deelproefvakken in de Minimum Areaal 
bepaling aangrenzend aan de eerst gekozen (hoe9) oppervlakte principieel onjuist 
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(Goodall 1954). Binnen een vegetatie-eenheid bestaat variatie op verschillende 
schaalniveau's, die door gegroepeerde deelproefvakken gemist kan worden. 
Random of regelmatig door de phytocoenose gespreide deelproefvakken zouden 
deze variatie wel kunnen omvatten. 
Om bovengenoemde theoretische redenen kan de Minimum Areaal bepaling 
geen reproduceerbare minimale oppervlakte opleveren (vgl. Maarel 1966). 
Arbitrair is een Minimum Areaal van 5 m2 genomen. 
De proefvakomvang is altijd zo groot gekozen als het uniformiteitscriterium 
toeliet. 
(iii) Uniformiteit binnen het proefvak 
De ñoristische uniformiteit is empirisch vastgelegd en wel door het proefvak zo 
in te perken dat in geen enkel deel 3 of meer soorten voorkwamen, die elders in 
de opname ontbraken. 
Struktureel zijn de opnamen vaak niet homogeen in zoverre dat een over-
hangende boomlaag een gedeelte van het proefvak overdekken kan. 
(iv) Vorm van het proefvak 
De vorm van het proefvak is aangepast aan de vorm van de bemonsterde planten-
gemeenschap. Vaak is dus sprake van een bandvormig proefvak. 
(c) Klassifikatie van de opnamen 
Het opname-materiaal uit Transsylvanië (III) is met een numerieke nabootsing van de 
synthetische werkwijze van Braun-Blanquet, het TABORD programma (III), gegroepeerd. 
De overige opnamen zijn visueel volgens de Braun-Blanquet werkwijze geklassificeerd. 
Hiertoe zijn de opnamen in de kolommen van een matrix, de attributen in de rijen ge-
plaatst. De standplaatsparameters staan in de bovenste rijen, gevolgd door eerst de planten-
soorten met middelmatige frekwentie (in de tabel) en daarna de soorten met een hoge en 
lage frekwentie. 
Op basis van veldwaarnemingen en literatuurgegevens is telkens gestart met voorlopige 
opname-klassen en voorlopige soortengroepen. 
Opnamen met op het oog sterk overeenkomstige soortensamenstelling worden naast 
elkaar geplaatst. Simultaan worden soorten met een, op het oog, sterk overeenkomstige 
verbreiding door de opnamen onder elkaar gezet. Door een aantal opeenvolgende ver-
plaatsingen van kolommen (opnamen) en rijen (soorten) worden enerzijds elkaar weder-
zijds min of meer uitsluitende groepen van opnamen (vegetatietypen) en anderzijds groe-
pen van soorten (sociologische soortengroepen) verkregen. Bij de onderlinge rangschikking 
van zowel soortengroepen als vegetatietypen wordt als model een diagonale matrix na-
gestreefd. In de klassifikatie-typologie van Williams (1976) hoort de synthetische werk-
wijze van Braun-Blanquet tot het exclusief, intrinsieke, hierarchische, polythetische type. 
Zij verenigt verder kenmerken van de agglomeratieve en scheidende ("divisive") werkwijze. 
Binnen de zo verkregen diagonale matrix kunnen doorgaans verschillende hierarchische 
niveau's onderscheiden worden. Het hoogste niveau is in dit geval vastgelegd door het 
uitgangspunt van de studie: het verbondsniveau (Brachypodio-Geranion). Het is gebruike-
lijk de vegetatietypen met de presentie van tenminste één kensoort als associatie te betite-
len (Dierschke 1971). Dit kan ertoe leiden dat er op twee of drie hierarchische niveau's in 
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dezelfde matrix associaties onderscheiden moeten worden of m.a.w. het presentie van 
kensoorten is geen éénduidig criterium voor het benoemen van opname-groepen als 
associaties. Steeds duidelijk zijn we daarom het associatie-niveau gaan ophangen aan het 
patroon in de matrix. Het associatie-niveau is op dat hiërarchisch niveau gekozen waar het 
maximum aantal vegetatietypen voorkomt dat positief door de presentie van soorten-
groepen en/of eigen areaal gekarakteriseerd kan worden. Binnen dit associatie-niveau 
hebben we dan onderscheiden: associaties, die t.o.v. de overige eenheden van hetzelfde 
niveau karakteristieke soortengroepen of een eigen areaal bezitten (Werger & Gils 1976) 
en basisgemeenschappen die geen eigen soortengroep of areaal op het betreffende hier-
archische niveau bezitten. 
(d) Standplaatsparameters 
(1) Klimaat 
Eigen waarnemingen over het macroklimaat zijn niet gedaan. Gebruikt zijn de 
oecologische klimaatdiagrammen van Walter & Lieth. De waarnemingspunten 
zijn met behulp van de vegetatie over kaartvlakken geëxtrapoleerd, expliciet in 
Gils (1977-VII), impliciet in de overige regionale studies. Het microklimaat wordt 
door een aantal onderzoekers als belangrijke standplaatsparameter gezien (Müller 
1962, Jakucs 1972, Dierschke 1974); door de laatste twee is een uitgebreid 
microklimatologisch meetprogramma uitgevoerd. Echter, het microklimaat is 
geen onafhankelijke standplaatsparameter, het wordt bepaald door macroklimaat, 
relief en vegetatiestruktuur. Een tijdrovende kwantitatieve analyse van het 
microklimaat is eerst aan het einde van het project uitgevoerd (Eysink & Gils 
1978) om met grotere waarschijnlijkheid een representatieve plantengemeen-
schap als proefobject te kunnen kiezen. De microklimaatstudie maakt vanwege 
het overwegende werkaandeel van de eerste auteur geen deel uit van dit proef-
schrift . 
(2) Relief 
Bij alle vegetatie-opnamen zijn expositie, inclinatie en drainage beschreven. 
(3) Substraat 
Overal is vastgesteld of het Brachypodio-Geranion-substiaat kalkrijk of kalkarm 
is. De bodem-pH van dit verbond en die van zijn nabuurvegetaties is in een drie-
tal deelarealen gemeten, te weten in de Joegoslavische karst (I), zuidoost Frank-
rijk (IV) en Wallis, Zwitserland (Eysink & Gils 1978). In het Franse deel is verder 
nog PO^"", NO3 + NOj, NH4 en К bepaald in de catena grasland-zoom-bos. 
Ook hier is, net als bij de microklimaat-analyse, gewacht met een meetprogramma 
tot het laatste projektjaar om met grotere waarschijnlijkheid een representatief 
object te kunnen kiezen. 
(4) Grondgebruik 
Presentie dan wel absentie, intensiteit en aard van beweiden en maaien zijn be­
studeerd. Daarnaast is gelet op brandsporen, mechanische verstoring en bemes­
ting. Dikwijls zijn deze parameters niet empirisch bepaald, maar afgeleid uit, bij­
voorbeeld, plaatsing van hekken en/of veekerende hagen, uit vele andere tekenen 
in het landschap die een vegetatiekundige kan lezen, of uit mondelinge mede­
deling van streekbewoners. 
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(5) Tijd 
De verandering van een vegetatie door de jaren heen kon niet gevolgd worden 
omdat elk deelareaal slechts eenmalig bezocht is. De summiere uitspraken over 
suksessie zijn afgeleid uit ruimtelijke vegetatiepatronen, die niet aan parameters 
(1) t/m (4) gerelateerd konden worden. 
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A SYNOPSIS OF ASSOCIATIONS WITHIN THE BRACHYPODIO-GERANION 
A dichotomous identification key is presented in order to provide an applicable 
classification on the association level within the Brachypodio-Geramon In general little 
reconstruction of nomenclature or hierarchy is necessary However, inspection of phyto 
sociological matrices from literature brought forth some doubt about the homogeneity of 
the Geramo-Peucedanetum Mull 62 s s A tabular comparison shows (Tab 1) three distinct 
communities within the Geramo-Peucedanetum s s 
(1) Libanotido (pyrenacae) - Gerametum sanguinei Gils & KozJowska 77 
(2) Coromllo (coronatae) - Laserpitietum latifohae Rameau 71 em Gils 78 
(3) Geramo-Peucedanetum cervanae Mull 62 s s 
The Galio{glaucí)-Geranion subalhance (III) proved untenable in extending the research 
area from Transsylvania over Poland 
The subboreal borderland of the Brachypodio-Geramon distribution area is occupied 
by a single xerothcrmic forb fringe association the Geramo-Tnfohetum medu (Kielland-
Lund 65) In our opinion, the Ongano-Dracocephaletum Kielland-Lund 65, Agrimomo-
Gerametum Hallberg 71, Geranio Tnfolietum alpestns (Kielland Lund 1965 tab 2/e), 
Gerametum sanguinei Ivarsson 62 and Geranium sangumeum-Onganum vulgans-Soz 
Stürmer 38 should be classified within the Geranio Tnfolietum medu 
The Thahctro-Geranieturn Korneck 74 subass anemonetosum should be included in 
the Geramo-Anemonetum silvestns Mull 62 
Tab I Diagonal matrix of diagnostic species and relevé groups related to the Geramo-Peucedanetum sensu Muller 1962 Three associations are distinguished 
1 - 4 Libanolido-Gerametum Gils & Koztowska 77 
4-15 Coromllo (coronatile) - Laserpitietum latifoliae Rameau 71 em Gils 
16 27 Geranio Peucedanetum Mull 62 s s 
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1 = - 20% 
2 = 20 1 407«. 
3 = 40 1 60% 
4 = 60 1 - 80% 
5 = 80 I - 100% 
* Synonyms Seseli hbanotis (L ) Koch, Libanons montana Crantz, Libanons sibiricum (L ) Garetee, Libanons pyrenaica (L ) Bouigeau 
Literature references and locations of relevé groups of Fig 1 
1 Jura, Switzerland GALLANDAT 1972 tab 2/45, 69/69, 71 -74 , ' Geranio Peucedanetum" 
2 Rugen, Denmark MULLER 1962 tab 1/13, "Geranio Peucedanetum" 
3 Little Poland MEDWECKA-KORNAS & KORNAS 1963 tab IXa, "Origano 
Brachypodietum ' 
4 Schwabisch Alb, В R D MULLER 1962 tab 1/10, "Geranio Peucedanetum" 
5 Haut Marnais, Trance RAMEAU 1971 tab V, "Geranio Coromlletum coromtae " 
6 Wcrra-mountams, В R D WINTERHOFF 1965 tab 4a, "Geranio Peucedanetum" 
7/8 Thüringen, D D R MARSTALLER 1970 tab 2/1,2/2, "Geranio Peucedanetum" 
9 Werra-mountains, В R D DIERSCHKE 1974 tab 3, "Geranio Peucedanetum" 
10 13 as 7/8 tab 1/3,1/4, 1/5,1/6, ' Geranio Peucedanetum' 
14 Southwestern Germany, В R D MULLER 1962 tab 1/6, "Geranio Peucedanetum' 
15 Schaffhausen, Switzerland MULLER 1962 tab 1/9, 'Geranio Peucedanetum" 
16 Jura, Switzerland MULLER 1962 tab 1/11, Geranio Peucedanetum" 
17/18 Schwäbische A l b . B R D MULLER 1962 lab 1/5,1/7, "Geranio Peucedanetum" 
19 Schwarswald, В R D OBERDORFER 1971 tab 9, 192-197, 'Geranio-Peucedanetum" 
20 Plateau de Langres, France ROYER 1971, tab III, "Gentiano Daphnetum cneon" 
21 Schwabische Alb, B R D MÜLLER 1962, tab 1/4, "Geranio Peucedanetum" 
22 Tubingen, B R D MULLER 1966, tab 18/1-13 , "Geranio Peucedanetum" 
23 Rhine valley and Zurich, Switzerland MULLER 1962, lab 1/8, "Geranio Peucedanetum" 
24 Jura, Switzerland GALLANDAT 1972, tab 2/44, 4 6 - 5 3 , "Geramon sanguinei" 
25 Rhcinhcssen, B R D KORNECK 1974, tab 120/2b, "Geranio Peucedanetum " 
26 Rheinpfalz, В R D KORNECK 1974, tab 120/1, "Geranio Peucedanetum" 
27 Haut Marnais, France RAMEAU 1971, tab 6, "Association avec Agrimonia eupatoria et 
Coronilla varia " 
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KEY TO THE SUBALLIANCES AND ASSOCIATIONS OF THE BRACHYPODIO-
GERANION 
1. Ferulago galbanifera, Cnidium silaefolium, Helleborus multifidus, Mercurialis 
ovata, Iris illyrica, Cytisus supinus, Centaurea triumfetti, Genista sylvestris, 
Knautia illyrica, Sesleria autumnalis I Dictamno-Ferulagion 
2. Seseli libanotis (Syn. in fig. 1), Laserpitium siler . . 1.1 Libanotido-Laserpitietum 
2. without both species 3 
3. Clematis recta, Coronilla coronata, Lathyrus versicolor . 1.2 Cirsio-Clematidetum 
3. without this species group 4 
4. Peucedanum cervaria, Vicia tenuifolia, Potentilla alba . 1.3 Cirsio-Peucedanetum 
4. without this species group 5 
5. Origanum vulgare, Tanacetum corymbosum, Campanula persicifolia, Genista 
tmctoria 1.5 Origano - Cnidietum 
5. Veronica austriaca (syn V. jacquinii), Veronica spicata 
1.4 Veronicetum spicato-jacquimi 
1. Origanum vulgare, Clinopodium vulgare (syn. Calamintha clinopodium, Satureja 
vulgaris), Trifolium medium, Agrimonia eupatoria, Bupleurum falcatum, Fragaria 
vesca, Hypericum perforatum, Coronilla varia, Verbascum lychnitis, Knautia 
arvensis II Origano-Geranion 
6. Peucedanum cervaria 7 
6. without P. cervaria 10 
7. Inula ensifolia, Asperula cynanchica, Dorycnium herbaceum 
II.2 Inulo-Peucedanetum 
1. without this species group 8 
8. Coronilla coronata, Thesium bavarum, Laserpitium latifolium, Sesleria varia, 
Carduus defloratus II.9 Coronillo-Laserpitietum 
8. without this species group 9 
9. Dictamnus albus II.6 Origano-Dictamnetum 
9. without Dictamnus albus: vicariad of the Inulo-Peucedanetum and the Coronillo-
Laserpitietum II. 1 Geranio-Peucedanetum 
10. Dictamnus albus, Galium glaucum, Cytisus nigricans . . II. 5 Galio -Dictamnetum 
10. without this species group 11 
11. Trifolium alpestre 12 
11. without Trifolium alpestre 13 
12. Galium glaucum, Ajuga genevensis II.7 Geranio-Galietum glauci 
12. without Galium glaucum; Genista sagittalis and Antherium liliago are sometimes 
present; vicariad of the Geranio-Galietum . . . II .3 Geranio-Trifolietum alpestris 
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11.8 Trifolio (medii)-Laserpitietum latifoliae 
11.9 Coronillo (coronataej-Laserpitietum latifoliae 
11.10 Libanotido (pyrenaicae)-Geranietum sanguinei 
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Gils et al. 75 
Gils et al. 75 
Gils et al. 75 
Gils et al. 75 
Gils et al. 75 
Gils et al. 75 
Gils & Kovacs 77 
Muli. 62 s.S. 
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CONCLUSIONS AND SUMMARY 
1 The distribution area of the Brachypodio Geramon covers the Medio-European phyto-
geographic province (VI, V, VII) 
2 The Brachypodio Geramon is classified within the Festuca Brometea (V), class of 
(semi-) natural dry herb communities, contrary to earlier classification within the 
Quercetea pubescenti-petraeae class of submendional oak woodlands and forests or 
within a separate forb fring classe, the Trifolio Gerametea 
A scheme with the nomenclature and a dichotomous identification key for the associa 
tion level within the Brachypodio Geramon is presented 
3 The site conditions of the Brachypodio Geramon are the following (I VII) 
a A warm temperate climate without periods of dryness or aridity in the ecological 
hydrothermie curve The average month temperature is at least during one month 
(almost) down to the freezing point 
b Calcareous substrate free from manuring and fertilizing 
с Southern exposure 
d Permanent land use as grass- or shrubland pasture, hay meadow or field is rncompa 
tibie, however, a forest range where the browse is the main forage may include a 
Brachypodio Geramon 
e Former land use as pasture, hay meadow or field created unwooded sites which 
enable semi natural Brachypodio Geramon communities to establish 
f Natural stands have been found on unstable slopes and screes where development 
of a closed tree or shrub canopy is impossible 
g Presence of a seeding population nearby and/or agestochory 
Factor compensation is possible in some degree between the site conditions a, b 
and с In the warmest parts of its distribution area the Brachypodio-Geramon has 
been found on northern exposures, in the dryest parts on sihcateous substrates 
4 Application of the results 
a Nature management (II, V) 
For the preservation or creation of (semi-)natural Brachypodio Geramon com­
munities some guidelines are presented Internal management should include for 
forb fringes (i) the contmuation or creation of a mowing gradient and (n) chopping 
down the woody mvaders, for forb stages of grassland prevention of both pasturing 
and mowing of semi natural xerothermic grassland during many successive years, 
preferably combined with burning Establishing a forest range where browsing 
dominates over grazing, is a third alternative 
b Vegetation survey 
New localities of the Brachypodio Geramon can be found easily by applymg the 
knowledge about the site conditions 
A framework for the classification οι Brachypodio Geramon releves of new localities 
throughout Europe is available now 
с Indicator value 
The presence of Brachypodio Geramon communities or a number of its diagnostic 




De plantengemeenschappen, verenigd in het verbond Brachypodio-Geranion, kunnen 
aangeduid worden als ruimtelijke en temporele overgangen tussen kalkgraslanden en loof-
bossen. Verbreiding, klassifikatie en standplaats van het Brachypodio-Geranion worden 
beschreven. 
Het verbreidingsgebied blijkt de gehele Medio-Europese plantengeografische provincie 
te omvatten. 
Van de drie regionale klassifikaties van ons object hebben we uit die van Wendelberger 
de indeling in de klasse der droge hemicryptophyten gemeenschappen (Festuco-Brometea) 
en uit die van Tuxen en Muller het zelfstandige verbond (Brachypodio-Geranion) over-
genomen. Een dichotomische determineersleutel voor de twee onderverbonden en de 17 
associaties van het Brachypodio-Geranion wordt gepresenteerd. 
De standplaats van het Brachypodio-Geranion kan omschreven worden aan de hand 
van (1) klimaat, (2) relief, (3) substraat en (4) grondgebruik: 
(1) warm gematigd klimaat zonder droge of aride perioden in het ecologisch klimaat-
diagram. De gemiddelde maandtemperatuur in de winter is minstens gedurende 
1 maand nabij het vriespunt,hetgeen als een montane of kontinentale trek beschouwd 
kan worden. 
(2) zuidelijk geèxponeerde hellingen zijn een voorwaarde in het grootste deel van het 
verbondsareaal. Steile hellingen met dusdanige erosie dat aaneengesloten bos- of 
struweelvorming uitgesloten is, zijn een voorwaarde voor de natuurlijke gemeenschap-
pen van het Brachypodio-Geranion. 
(3) een onbemest, kalkrijk substraat is een andere voorwaarde voor het voorkomen van 
het Brachypodio-Geranion in vrijwel zijn gehele areaal. 
(4) permanent grondgebruik als akker, weide of hooiland is onverenigbaar met het voort-
bestaan van gemeenschappen van het Brachypodio-Geranion. 
Voormalige beakkering, beweiding of bemaaimg daarentegen is gunstig voor vestiging 
van het Brachypodio-Geranion voorzover hierdoor onbeboste terreinen zijn ontstaan. 
Voor het ontstaan resp. voortbestaan van halfnatuurlijke gemeenschappen van 
Brachypodio-Geranion is een inwendig natuurbeheer nodig zoals dat in reservaten in 
Europa nog nergens wordt uitgeoefend. Nodig voor boszomen is het scheppen van een 
gradient in maai-intensiteit van grasland tot aan de bosrand in kombinatie met afbranden 
en kappen van opslaande houtige gewassen. Voor de vestiging of in standhouding van gro-
tere oppervlakten is het stopzetten van bemaaien en beweiden van kalkgraslanden nodig. 
Een bosweide waar de loofbegrazing overheerst over de kruidenbegrazing kan eveneens 
mogelijkheden scheppen voor gemeenschappen van het Brachypodio-Geranion. 
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Einleitung 
Unter thermophilen Sauinen fassen wir die Phytozonosen 
zusammen, die su.h meist in der Kontaktzone anderer 
Formationen befinden und die sich wenigstens regional, 
sowohl floristisch als auch sti ukturcll deutlich von angren 
zenden Phytozonosen durch das Hervortreten von Stauden 
von gemassigt-kontmentaler bis submediterraner Verbrei-
tung (sensu Oberdortei 1970) unterscheiden lassen Als 
Beispiele solcher Arten die weiterhin als Saumpflanzen be-
zeichnet werden, können u a Geiumum sangumeum, Dic-
tamnus albus, Peuctdanum (enana, Tnjolium rubens und 
Tnjolium alpestre angeführt werden Viele Tabellen der 
theimophilen Saume aus der subatlantischen und zentral-
* Die Nomenkldlur di-r Sippen ы nach Mariiniit & SuSnik 
(1969) der WaldsyiUdxa im allgemeinen nach Horvat (1962) 
der Saumsyntdxa ι a nach Muller (1962) der Graslandsyntaxa 
ia nach Horvatii (1971) Die phytogeographischen Andeutun­
gen sind ι a nach Mensel el al (196S) 
** Die U liti, rsuch ungen werden mu Uezug auf den erstgenannten 
Autoi von der Stillung tur Biologibche Oiundlagenlorschung 
(BION) unterstützt, diese Stiftung wird von der Niederländi-
schen Organisation rur rein wissenlschaftliche Forschung 
(ZWO) subventiomeit 
Besonderen Dank gilt Prof Dr L Poldini (Trieste) fur seine 
Literalurhinweise seine einfuhrenden Exkursionen im Gelande 
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1974), Royer (1971), Van Gils & Willems (1971, Tab 4), 
Knapp & Reichho(T(1973) und Korneck (1974) veröffent-
licht In der submontanen Stufe von zwei zentralalpinen 
Trockentaler haben Van Gils & Gilissen (1972) und Van 
Gils & Keysers (in Vorbereitung) Tabellen der thermo-
philen Saume angefertigt 
Die meisten Autoren (vgl Dierschke 1974) bewerten die 
Saumpflanzen in Mitteleuropa, in Einklang mit ihrem re-
gionalen Verhallen, als Kennarten der Trifolto-Gerame-
tea und ihren untergeordneten Syntaxa Jakucs (1972) 
aber kommt auf Grund des Treueverhaltnisses in der pan-
nomschen Florenprovinz und der hohen Stetigkeit der 
Saumpflanzen in bestimmten submendionalen Queneta-
liapuhesceniis-Watäern, weiterhin wegen der dynamischen 
Verbindung der Saume und Walder und der relativ starken 
Polycormonbildung im Saum, die er in syntaxonomisch-
diagnostischer Hinsicht negativ bewertet, zur folgenden 
Stellungnahme über die Saumpflanzen sensu Muller 
(1962) 'Diese Arten erreichen in ihrer Gesamtheit in den 
xerothermen Waldern ihr zentrales Vorkommen und unter 
den dortigen Konkurrenzverhaltnissen ihre optimale Vita-
lität Ihr Auftreten in Randzonen des Areals kann unter 
den ungunstiger gewordenen ökologischen Bedingungen 
und beim veränderten Wettbewerb auch eine gesteigerte 
Polycormonbildung hervorrufen Dem zu folge erscheinen 
in der Vegetation auffallende Farbenflecke, die sich zono-
logisch lokal oft gut werten lassen Dieses Phänomen be-
gründet aber weder die Berechtigung, diese Arten in einer 
höheren selbständigen Gruppe zusammenzufassen, noch 
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die Notwendigkeit, ein (von einem zentralen Gebiet aus-
gehendes) gut fundiertes Waldsystem in Frage zu stellen' 
Im (sub)atlantischen Gebiet kommen die Saumpflanzen 
vielfach nicht mehr in Staudenfluren vor; man findet sie 
jedoch zusammen in bestimmten Typen der Halbtrocken-
rasen (vgl. Van Gils & Willems 1971, Van Gils & Gilissen 
1972, Royer 1972, Westhoff & Den Held 1969, van Leeu-
wen & van der Maarel 1966). 
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, festzustellen, ob 
im Bereich des Ostryo-Carpinion adriaticum des Karst-
gebietes die Saumpflanzen im Wald oder aber im Stauden-
flur optimal gedeihen Ausserdem war zu untersuchen, ob 
thermophile Säume lokal auch an edaphisch bedingten 
Waldgrenzen zu finden sind, wie u.a. Müller (1962) für 
Südwestdeutschland schreibt, oder ob der Saum allein an 
Stellen beobachtet werden kann, die durch anthropogene 
Einflüsse, vor allem die Mahd, waldfrei sind, wie wir in dem 
tiroler Oberinntal festgestellt haben (Van Gils & Gilissen 
1972). 
Verschiedene Hinweise (Passarge 1967, Hallberg 1971, 
Van Gils & Willems 1971, Van Gils & Gilissen 1972, 
Jakucs 1972) berechtigten die Hypothese, dass Unter-
schiede in der Nährstoffreichtum der Böden teilweise eine 
Erklärung für die floristischen Unterschiede zwischen den 
drei Formationen Wald, Saum und Rasen bringen könnte. 
Zur Analyse sind in dieser Arbeit der wasserlösliche Phos-
phorgehalt (Pw) (van der Paauw et al. 1971) und pH aus-
gewählt worden 
Methoden und Untersuchungsgebiet 
Aufnahmen und syntaxonomische Tabelle 
Nach einer Erkundung des Karstgebietes zwischen Nova 
Gorica, Monfalcone, Triest, Koper, Buzet, Rijeka, Fu-
zine, Ilirska Bistrica und Postojna (vgl. Abb. 1) haben 
wir unter Berücksichtigung der Arbeit von Müller (1962), 
nachfolgende Liste der Leitpflanzen der lokalen Saum-
phytozönosen aufgestellt: Geranium sanguineum, Dictam-
nus albus. Coronilla coronata. Clematis recta, Laserpitium 
stier, Trifolium rubens, Libanons dauci/olia und Peuceda-
num cervaria. Eine Saumphytozönose ist zur Aufnahme 
ausgewählt worden, wenn wenigstens 80 % der Kraut-
schichtdeckung von Stauden eingenommen war und sich 
wenigstens drei Leitpflanzen vorfanden. Falls es mehrere 
solcher Bestände im benachbarten Raum gegeben hat, sind 
diejenigen mit dem höchsten Artenreichtum aufgenommen 
worden. Ein Bestand oder ein Teil davon ist von uns als 
homogen bezeichnet worden, wenn in keinem Teil des 
Abb 1 Aufnahmen des Dictamno-Ferulagion im jugoslawischen 
Karstgebiet. Die Nummer entsprechen die Spaltenummer der 
Tabelle 
(Teil-)Bestandes drei Arten, die in dem restlichen Teil fehl-
ten oder fast fehlten, zusammen vorkommen. Nach der 
oben beschriebenen Weise haben wir versucht, die Aus-
wahl der Aufnahmestellen und die Beurteilung des Homo-
genitätsgrades, die immer subjektiv sind, wenigstens re-
produzierbar zu machen. 
Ausser den üblichen Faktoren sind genaue Angaben 
über Feuerspuren, überjährige Fruchtstengel, Beweidungs-
indikatoren, Lesesteinhaufen, juvenile Gehölze und An-
häufungen der Pflanzenstreues in dem Saum und den an-
grenzenden Phytozönosen jeder Aufnahme beigefügt. Nur 
bei einigen representativen Saumaufnahmen sind auch das 
Grasland und der Wald aufgenommen worden. Ergänzt ist 
diese Information mit Notierungen der wichtigsten Arten 
in den benachbarten Phytozönosen jeder Aufnahme. Diese 
Arbeitsmethode ermöglicht uns eine regionale Treue-
bestimmung der Saumpflanzen. 
Die Aufnahme und die synoptische Tabelle sind mit der 
üblichen Methode von Braun-Blanquet angefertigt worden 
wie es u.a. Ellenberg (1956) wiedergegeben hat. Es wurden 
72 Saumbestände aufgenommen, von denen 63 in der Ta-
belle belassen sind. Die übrigen 9 Aufnahmen waren 
keinen Übergangsfälle zwischen den unterschiedenen Syn-
taxa sondern es hat sich um Gesellschaften ohne Assozia-
tionscharakterarten (Basalgesellschaften im Sinne von 
Kopecky & Hejny 1973) gehandelt. 
Die Einschränkung 'regional' zur Erwähnung eines 
Kenntaxon bedeutet, dass das Taxon von Müller (1962) 
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und/oder Dierschke (1974a) anderswo als Kennart eines 
viKamerenden Syntaxon der Tnfolio-Gerametea bewertet 
wird 
Pw- und pH-Bestimmung 
Am 17 Juni 1974 sind den A,-Bodenhorizonten dreier 
representativer Saumphytozonosen {Cirsw-Peucedanetum-
Bestand in Rupa, Origano-Cmdietum-bfsx&na in Branik, 
und Keronice/i/w-Bestand in Divaèa) der angrenzenden 
Mahwiesen und Mantel oder Walder je 10 Proben von 
70 cc entnommen Die vorhergehenden Woche hatte einen 
hohen Niederschlag 
Ab 20 Juni bis zur Extrahierung (vom 26-29 Juni) sind 
die Proben bei 4 0C aufbewahrt worden Zur Extrahierung 
sind dann die Bodenproben wahrend 1 Stunde mit 200 cc 
0,1 N 8гСІ2 geschüttelt worden 100 cc Extrakt ist mit 
1 cc Chloroform bis September tiefgefroren gewesen 
Sowohl die Extrahierung wie auch die Aufbewahrung 
des Extraktes hat m jodierten Plastikflaschen stattgefun-
den Der Pw (wasserlösliche Phosphorgehalt) und der 
pH-Wert des Extraktes sind mit der Methode von Kem-
pers (1975) bezw mit einem elektrischen pH-Gerät (Me-
trohm Hensau E444) bestimmt worden 
Zonale Vegetation und Klima 
In der kolhnen Stufe des Untersuchungsgebietes besteht 
die klimazonale Vegetation aus dem Ostryo-Carpinion 
onentahs adnaticum (Glavdò et al 1972) Die Walder der 
Hange, die dem direkten Meereseinfluss ausgesetzt sind, 
gehören zum Carpinetum onentahs croaticum, charakteri-
siert u a durch Carpinus onentahs. Ruscus aculeatus und 
Pistacia terebinthus Ausser den erwähnten Arten deuten 
auch nachfolgende mediterranen Elemente, die in einigen 
Carpinetum onenía/íj-Bestanden der Küstennahe beo-
bachtet wurden, auf eine Verbindung des Carpinetum 
onentahs mit den immergrünen Quercetaha ilwis hm 
Clematis ßammula, Quercus ilex, Pahurus spina-chnsti, 
Rosa sempervirens und Rubia peregrina Im Tnestiner 
Gebiet ist sogar ein Steineichenwaid, das Orno-Quercelum 
ihcis cotmetosum beschrieben worden (Lausi & Poldini 
1962) Im Untersuchungsgebiet am meisten verbreitet 
(Wraber 1963, Wraber et al , in Vorbereitung) sind ver-
schiedene Stadien des Sesleno-Ostryetum (Charaktertaxa 
u a Seslena autumnahs, Mercunahs ovata) Die Mah-
wiesen und Weiden im Bereich dieser Assoziation gehören 
nach Wraber et al (in Vorbereitung) meistens zum Canci-
Centaureetum ruprestns Sie werden nur teilweise extensiv 
gedüngt Das Fagion illxricum bildet die klimazonale Ve-
getation der montanen Stufe 
Die Flora wird durch das submediterrane (ζ В Quercus 
pubescens, Fraxinus ornus) und illyrisch-submediterrane 
(ζ В Mercunahs ovata. Genista sikestris, Seslena autum­
nahs, Rhamnus rupestm) Florenelement geprägt 
Ein Vergleich der Klimadiagramme (Walter & Lieth 
I960) von Rijeka und Pazin (beide Carpinetum onentahs-
Zone) und Ravna Gora {Fagion illyncum-Zone) macht 
wahrscheinlich, dass die angedeutete Vegetationszonie-
rung in erster Linie mit den Temperaturverhaltnissen im 
Winter und Frühjahr zusammenhangt (vgl weiter Van 
Gils 1975) Die mittlere tagliche Minimumtemperdtur des 
kaitesten Monats liegt in Rijeka über 0 C, was eine Er-
klärung fur die vorhererwahnten mediterranen Floren-
elemente in der dortigen Küstennahe gibt Wichtig fur 
die Verbreitung der thermophilen Saumpflanzen scheint 
uns, dass in Ravna Gora (793 M u M ) die Monate mit 
absolutem Minimum unter 0oC bis einschliesslich Juni 
andauern, In Pazin (293 M u M ) dagegen nur bis ein-
schliesslich Mai Im Winter sinkt aber in Pazin, im Gegen-
satz zu Ravna Gora, die mittlere monatliche Temperatur 
nicht unter 0 С 
Alle drei Klimadiagramme zeigen einen humiden Klima-
typus ohne Trockenzeit und ein Niederschlagsmaximum 
im Herbst Pazin und Rijeka haben ein Niederschlags­
minimum im Sommer und Pazin dazu noch im Frühjahr 
Syntaxonomie, Synökologie und Synchorologie der Saum-
phytozonosen 
Libanoto daucifohae-Laserpitietum siler ass nov (Tabelle 
1, Spalte 1) 
Regionale Kennarten Libanons dauafoha und Laserpi-
lium stier Aufnahmen der Assoziation haben wir in Rupa 
(550 m u M ), Pivka (650 m u M ) und Mune (630 m u M ) 
gemacht Die letzte Ortschaft liegt schon in der Buchen-
stufe Nur in den Bestanden in Rupa ist noch Dictamnus 
albus erhalten Das Libanoto-Laserpitietum kann man als 
die Vikariante der montanen Form des Geranio-Peuceda-
netum auffassen, im Gebiet vertritt es das Dictamno-Feru-
lagion in der (sub)montanen Stufe 
Gesellschaft mit Potentilla alba und Laserpttium siler 
Charakteristisch ist die Kombination von Potentilla alba 
und Laserpittum siler, die als Kennarten verschiedener Ge-
bietsassoziationen zu werten sind 
Die Standorte, alle bei Rupa (450 m u M ) stimmen in 
edaphischer Hinsicht mit denen von dem Libanoto-Laser-
pitietum und dem Cirsio-CIemattdetum uberein Libanons 
dautifolia, Kennart des Libanoto-Laserpitietum, hat im 
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Nr. der Spalte 
Zahl der Aufnahmen 
Höhe ü.M. in 100 M 
Zonale Vegetation 5) 
in mehr als 60% der 
Falle ist die angren-
zende nicht Waldforma-
tion am 1.9.74 noch 
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Ostrya carpinifolia 
Quercus pubescens (juv ) 














































52 Centaurea scabiosa 
С h= Charakterart 
Ch-reg= Regionale Charakterart 
K-V= Klasse-, Ordungs- und/oder Verbandskennart 
(Trifoüa-Geranietea, Onganctaha und/oder Geranien sensu Muller 61) 
UV=Charakterart des Unterverbandes Dictamno-Ferulagion 
5) S. Г = Seslerio-Fagetum (f agion illyricum) 
S -О = Seslerio Ostryetum (Ostryo-Cajpinion) 
Carp = Carpmetum onentaUs (Ostryo-Carpinion) 
6) К = flachgrundige Kalkboden 
Τ f = Terra fusca oder Braunlehmboden 
MR = Mullrendzina 
Τ г. - Terra rossa (Rotlehmboden), aber unter dem Saum mit neutralem pH. 
7) a = alle Windstriche vertreten 
Weitere Arten 
Spalte 1 Plantago lanceolata, Agropyrum repens, Trifolium pratense Agropyrum repens, Dianthus tergestinus, Thalictrum aqui-
legifolium, Plantago lanceolata, Gymnadenia conopsea, Clematis vitabla. 
Spalte 2 Coronilla vana, Rhinanthus minor, Plantago holosteum, Clematis vitalba, Polygonatum multiflorum, Sedum sexangulare, 
Campanula spec , Ornithogalum spec. 
Spalte 3 Populus tremula (juv ), Fragaria vesca, Agrostis tenuis, Calamagrostis vana, Thalictrum aquilegifolium 
Spalte 4 Inula salicina, Medicago lupilma, Poa bulbosa, Vicia sepium, Acer pseudoplatanus (juv ) 
Spalte S Solidago virgaurea, Ligustrum vulgare. Stipa pulcherrima, Gymnadenia conopsea, Linum viscosum, Centaurea cf cris 
tata. Clematis vitalba, Seneciajacobea, Taraxacum spec 
Spalte 6 Convallaria majalis, Rhinanthus mediterrancus, Medicago lupilma, Melampyrum velebeticum, Senecio jacobea, Veratrum 
cf nigrum, Onobrychis vicnfolia. Ins gramínea. Orchis spec , Silene otites, Inula cnsifolia, Cephalanthera damasonium, Inula 
ensifolia, Melampyrum velebeticum, Colchicum autumnalis, Campanula bononiensis, Quercus spec juv., Scabiosa columbaria, 
Phyteuma spec. 
Spalte 7 Scabiosa columbaria, Brornus ramosus, Silene spec , Thalictrum aquilegifolium, Berberis vulgaris, Euonymus verrucosa, 
Silene italica, Daucus carota, Aster amellus, Galium schultesii, Aster amellus. Ranunculus spec Galium schultesii, Rubus spec, 
Heliuotrictrum pratense, Poa pratensis, Fuonymus europaea, Rubus spec 
Spalte 8 Cirsium acaulon, Rosa spec , bedium sexangulare, Trifolium pratense, Quercus spec juv , Trifolium pratense, Rosa 
spec , Acer campestre, Allium sphaerocephalum, 1 ragana vesca, Convallaria majalis, Gentiana spec , Globulana elongata, Tilia 
cordala, Acer campestre. 
Spalte 9 Poa pratensis, Asparagus acutifolius, Polygonatum multiflorum, Taraxacum spec. Melica nutans, Echinops cf rhuthenicus, 
Quercus spec juv 
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Gebiet eine montane Verbreitung und steigt nicht bis 
450 m herab. Die Kennarten des Cirsio-Clematidetum da-
gegen sind mehr in tieferen Lagen verbreitet als die Gesell-
schaft mit Potentilla und Laserpitium siler. Die letzte Ge-
sellschaft ist somit als ein höhenstüflicher Übergang 
zwischen Libanoto-Laserpitietum und Cirsio-Clematide-
tum zu deuten. 
Cirsio pannonicae-Peucedanetum cervariae ass. nov. (Spal-
ten 3, 4 und 5) 
Regionale Kennarten: Peucedanum cervaria, Potentilla 
alba und Vicia tenui/olia. 
Peucedanum cervaria und Vicia tenui/olia haben inner-
halb der regionalen Saumgesellschaften des Gebietes eine 
engere Amplitude als in Mitteleuropa, wo sie als Verbands-
bzw. als Klassekenntaxon gedeutet sind (Dierschke 1974a) 
Das Cirsio-Peucedanetum ist durch Aufnahmen aus Pivka 
(650 m ü.M.), Rupa (450-550 m ü.M.) und Seiana (300 m 
ü.M.) belegt. Säume des Cirsio-Peucedanetum sind, wenn 
sie in Verbindung mit Lesesteinhügeln vorkommen, diesen 
meist nur vorgelagert. In Seiana werden einige Mäh-
wiesen am Hangfuss durch ein Cirsio-Peucedanetum um-
säumt (vgl. Abb. 2) während am oberen Hangrand Cirsio-
Clematidetum-Bestände zu finden sind. 
Das Cirsio-Peucedanetum erträgt mehr Beschattung als 
das Cirsio-Clematidetum und bevorzugt mittelgründigen 
Braunlehm (Terra fusca)-Rendzmaboden. Die Terra fusca 
ist vielleicht auch einigermassen versauert. Für letzteres 
spricht, dass wir beim Cirsio-Peucedanetum dreimal Cal-
luna vulgaris im angrenzenden Grasland gefunden haben. 
Auffallend ist, dass die bestandsbildende Art Peucedanum 
cervaria erst Ende August blühte, also um eine Zeit, als 
die meisten anderen Saumpflanzen schon längst verblüht 
waren. Seine späte Blütezeit macht Peucedanum cervaria 
besonders Mahd- und Weide-empfindlich. Es wird denn 
auch nicht zufällig sein, dass entlang mehr als 60% der 
Bestände des Cirsio-Peucedanetum das Grasland am 1. Sep-
tember 1974 (noch?) nicht gemäht war (vgl. Tab. 1). 
Wir haben drei Untereinheiten innerhalb des Cirsio-Peu-
cedanetum abtrennen können : 
- Die submontane Vikariant (Spalte 3) 
Trennarten : Libanons dauci/olia, Lathyrus niger, Corylus 
avellana und Trifolium medium. Weiterhin wird diese 
Form noch charakterisiert durch das Fehlen von Dictamnus 
albus, Polygonatum odoratum und Centaurea triumfetti. 
Die Form bildet den Übergang zum Libanoto-Laserpitietum 
Alle drei Saumaufnahmen aus Pivka (650 m ü.M.) und 
zwei aus Rupa (500 und 550 m ü.M.) gehören zu dieser 
Form. Die submontane Form des Cirsio-Peucedanetum 
aus Pivka ist hinsichtlich des dortigen Libanoto-Laserpi-
Abb 2. Saumgesellschaft einer gemähten Wiese entlang. 
Dominant im Saum ist Peucedanum cervaria. Seiana, Septem-
ber 1974. 
tietum ökologisch durch eine grössere Beschattung von 
überhängenden Bäumen (80-100% gegenüber 0-10%) 
und seine mehr östlich-exponierten Standorte (Ost-Südost 
gegenüber Südwest) charakterisiert. 
- Typische subassoziation (Spalte 4) Ohne Trennarten. 
Subassoziation coronilletosum coronatae subass. nov. 
(Spalte 5) 
Edaphische Trennarten: Coronilla coronata, Laserpitium 
siler und Serratula tinctoria var. pinnata*. Weitere Trenn-
art ; Paeonia officinalis. Die Subassoziation vermittelt den 
floristischen und edaphischen Übergang zum Cirsio-Clema-
tidetum Das Cirsio-Peucedametum coronilletosum könnte 
man sogar als Höhenform des Cirsio-Clematidetum deuten. 
Cirsio pannonicae-Clematidetum rectae ass. prov. (Spalte 6) 
Kennart: Clematis recta (reg.). Coronilla coronata (reg.), 
Euphorbia angulata, Knautia ßeischmannii, Lathyrus versi-
color (reg ) 
• Prof. Dr. S. Pignatti sind wir dankbar für seine Bemerkungen 
zur Taxonomie von Serratula tinctoria. 
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Coronilla coronata verhält sich in Mitteleuropa, wo sie 
als Kennart des Geranio-Peucedanetum gedeutet wurde, 
besonders charakteristisch für die montane Stufe des zen-
tralen Verbreitungsgebietes dieser Assoziation, fehlt aber 
meistens, so wie Peucedanum cervaria, in den Randgebie-
ten so wie auf Rügen (Müller 1962), Jura (Gallandat 
1972), Tirol (Van Gils & Gilissen 1972). Clematis recta 
ist in Mitteleuropa lokales Kenntaxon des Geranio-Dic-
tamnetum (vgl. Müller 1962) und in Wallis lokales Kenn-
taxon des Trifolio-Clematidetum prov. (Van Gils & Key-
sers in Vorbereitung). Bestände sind nur in der Nähe von 
Seiana (300 m ü.M.) beobachtet worden; daher ist die 
Unterscheidung des Cirsio-Сlematidetum nur proviso­
risch. Im Vergleich mit dem Cirsio-Peucedanetum hat das 
Cirsio-Clematide tum eine mehr kolline Verbreitung und 
flachgründigere, mehr steinige Böden. 
Assoziationsgruppe mit Cirsium pannonicum 
Kenntaxa: Cirsium pannonicum und Molinia arundinacea 
ssp. altissima. Diese zwei Taxa verbinden die zwei Asso-
ziationen, das Cirsio-Peucedanetum und das Cirsio-Clema-
tidetum der mittleren Lagen auf Kalkböden. Cirsium pan-
nonicum und Molinia arundinacea fehlen dagegen in den 
Säumen auf Terra rossa und in den submontanen und 
ozeanischen Ausbildungen des Dictamno-Ferulagion. 
Origano vulgaris-Cnidietum silaefoliae ass. prov. (Spalte 7.) 
Regionale Kennart: Origanum vulgare. Geographische 
Trennarten : Galium verum, Galium mollugo und Veronica 
teucrium. 
Trennarten hinübergreifend aus dem angrenzenden Hoch-
wald: Cyclamen purpurascens. Hepática triloba. Campanula 
persici/olia und Tanacetum subcorymbosum. Trennart der 
Degradations-Phase : Coronilla emeroides. Weitere Trenn-
arten: Sedum maximum, Valeriana collina. Genista tinc-
toria. Bezeichnend ist, dass Kennarten des mitteleuropäi-
schen Geranion und übergeordnete Syntaxa, wie Origanum 
vulgare. Veronica teucrium. Coronilla varia (nur 2 χ auf­
gefunden, daher nur im Tabellenanhang) und Galium ve­
rum sich im Karstgebiet als charakteristische Arten einer 
bestimmten Assoziation erweisen. Diese regionale Ein­
schränkung der syntaxonomischen Amplitude kann, genau 
wie das Auftreten der ebengenannten geographischen 
Trennarten, klimatologisch gedeutet werden. Das Vipa-
vatal, woher alle Aufnahmen des Origano-Cnidietum 
stammen, hat im Vergleich mit dem Verbreitungsgebiet 
der übrigen Assoziationen des Untersuchungsgebietes, ein, 
in thermischer Hinsicht, relativ ozeanisches Klima. Ori-
ganum vulgare und Coronilla varia kommen auch in Bereich 
des Veronicetum spicato-jacquinii vor, aber sie sind dann an 
mehr ruderalen Standorten gewachsen, u.a. zusammen mit 
Trifolium pratense, die in unseren Saumaufnahmen fast 
völlig fehlt. Dieser Standortwechsel wird von uns folgen-
dermassen gedeutet: Wenn der klimatische Standorts-
faktor ungünstiger, hier kontinentaler, wird, stellen Ori-
ganum vulgare und Coronilla varia höhere Ansprüche an 
den Nährstoffgehalt des Bodens als im Dictamno-Ferulag-
ion verwirklicht sind. 
Der Mittelwert der pH-Bestimmungen der Böden be-
trug im'Origano-Cnidietum 6.9, was im Vergleich mit dem 
Cirsio-Peucedanetum (6,3) und dem Veronicetum (6,3) 
nicht nur einen quantitativen Unterschied gibt, aber ge-
rade damit wird eine qualitative Grenze überschritten 
indem zwischen pH 6,3 und 6,9 der Pw-Wert stark herab-
gesetzt wird (vgl. Scheffer & Schachtschabel 1970). 
Das Origano-Cnidietum wachst an Standorten an Nord-
hängen, die durch einen Wald gegen Süden abgeschirmt 
Abb 3 Schema eines Saum(S)-Mantel(M)-Wald(W)-Kom-
plexes auf dem Wegeinschnitt zwischen Branik und Stanjel. 
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Abb. 4. Saum der oberen Kante eines Steilabsturzes entlang 
Branik-Stanjel, Juni 1974. 
sind. Diese Standorte leiden wahrscheinlich relativ wenig 
durch Trocken perioden. 
Die Aufnahmen sind alle der oberen Kante des Wegein-
schnittes (vgl. Abb. 3 und 4) zwischen Stanjel und Branik 
(160 m ü.M.) entnommen. Die Böden sind Müllrendzinen. 
Wegen des beschränkten Areals dieser Gesellschaft hat die 
Anerkennung eines Assoziationsranges einen proviso-
rischen Charakter. Die Origano-Cniciietum-StandoTte sind 
bis jetzt, trotz intensiven Suchens, die einzigen Stellen 
(im Karst, Wallis, Tirol und Eisass), wo die Autoren ther-
mophile Säume beobachten konnten, die nicht entlang 
Mähwiesen (oder Extensivweiden) gelegen waren. Es 
handelt sich aber nicht um primär waldfreie Standorte, 
sondern um Standorte, die schlagartig waldfrei geworden 
sind. 
Assoziationsgruppe mit Serratula tinctoria. (Spalten 6 
und 7.) 
Trennarten; Serratula tinctoria var. pinnata. Campanula 
glomerata und Prunella grandiflora. 
Serratura tinctoria ist im benachbartem Gebiet (Lorenzoni 
1967, Balátová-Tulácková 1969 a S. 33) so wie in Mittel-
europa als Л/о/ш;ол-КеппагІ bezeichnet worden Dies­
bezüglich weist Van Leeuwen (1968) daraufhin, dass ge-
wisse mitteleuropäische (Eu-) Molinion Arten wie u.a. 
Serratula tinctoria, Inula salicina in westlicher Richtung 
in das Trifolien medii übergehen. Darüber hinaus möchten 
wir folgendes feststellen. Verschiedene regionale Kenn-
taxa des Molinions in Mitteleuropa (nebst den genannten 
Beispielen auch Galium boreale und Betonica officinalis) 
sind in ozeanischen und zentralalpinen Gebieten keine 
Afa/m/on-Kennarten mehr, weil sie wenigstens mit gleicher 
Präsenz und Vitalität in thermophilen Saumgesellschaften 
vertreten sind. 
In mehr kontinentalen Gebieten, wie im Pannonicum 
(Jakucs 1962) und Böhmen (Miky§ka 1968 S. 73) oder im 
Waldsteppen-Gebiet (vgl. Förster 1968 S.83 e.v.) werden 
Serratula tinctoria. Inula salicina und Betonica officinalis 
als Kennarten der Quercetalia pubescentis und deren Un-
tereinheiten bewertet. Serratula tinctoria ist aber im Pan-
nonicum (Balátová-Tuláéková 1966 S. 10, Balátová-Tu-
ládková 1969 S.33) auch als Cnidion venosi-Ail gedeutet 
worden. Betonica officinalis und Inula salicina werden im 
Bereich des Cnidion venosi von Balátová-TuláOková (1969) 
sogar als Mesobromion-Arien bewertet. Man kann noch 
hinzufügen, dass in den Assoziationstabellen des Quercion 
Inula salicina und Betonica officinalis mit mittlerer Präsenz 
pubescenti-petracae aus Süddeutschland (Oberdorfer 1957) 
vertreten sind, während auch Serratula tinctoria und 
Galium boreale vorhanden sind. Besonders klar wird an 
diesem Beispiel, dass die Bewertung von Kennarten öfters 
nur regional oder nur innerhalb der Formation gültig ist. 
Serratula tinctoria hat eine relativ späte Blütezeit und 
ist daher (vgl. Peucedanum cervaria) mahd- und bewei-
dungsempfindlich. Die Bestände des Origano-Cnidietum 
(vgl. 3.6) werden nie gemäht oder beweidet. Alle Bestände 
des Cirsio-Clematidetum and des Cirsio-Peucedanetum co-
ronilletosum, die Serratula tinctoria enthalten, finden sich 
entlang Mähwiesen, die 1974 bis zum 1. September (noch?) 
nicht gemäht worden waren. 
Die Assoziationsgruppe mit Serratula tinctoria enthält 
die Saumgesellschaften auf Kalkböden in relativ ozeani-
schem Klima, die erst spät oder nie gemäht werden. 
Veronicetum-spicato-jacquinii ass. nov. (Spalten 8 und 9). 
Kenntaxa : Veronica jacquinii und (schwach) Ruta divari-
cata. Trennart: Pseudolysimachion spicatum (= Veronica 
spicata) Untereinheiten : 
- Subassoziation mit Genista sagittalis (Spalte 8) 
Trennarten : Genista sagittalis. Genista tinctoria und Juni-
perus communis. 
Aufnahmen dieser Subassoziation stammen von Lipica 
(400 m ü.M.). Die Bestände werden von Pferden beweidet. 
Indikativ für letzteres ist Juniperus communis. Die Bewei-
dung ist sehr extensiv, weil es sich eher um gelegentlichen 
Pferdetritt als um wirkliche Weidewirtschaft handelt. Nur 
bei einer solcher extrem extensiven Beweidung mit Pferden, 
die äusserst empfindlich für stachelige Sträucher sind, kann 
man unter Weidewirtschaftsbedingungen thermophile 
Säume (vgl. Abb. 5) erwarten. Thermophile Säume ertra-
gen keine Beweidung (Müller 1962; Van Gils & Gilissen 
1972; Dierschke 1974a). 
Subassoziation mit Senecio /ana/Mj (Spalte 9) 
Trennarten; Senecio lanatus, Polvgala nicaeensis und 
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Abb 5 Saumpflanzen um einen Wacholdei in einer Extensiv-
weidc. Links Dictamnus albus und rechts Ruta divaricata 
Lipica Juni 1974 
Thlaspi praecox. Diese Einheit ist in Lipica und Divaöa 
(430 m ti.M.) aufgenommen. Es fehlen die Aciditätszeiger 
Genista sagittalis und Genista tinctoria 
Das Veronicetum kommt auf flachen Landschaftstellen, 
wo sich Terra rossa angesammelt hat, vor. Die Böden der 
Terra rossa unter dem Grasland reagieren stark sauer 
(pH 4.5). Die Böden der direkt angrenzenden Säume zeigen 
einen neutralen pH-Wert (6,3). Wir erklären dies durch 
die Kalkzufuhr mittels Verwitterung der Lesesteine und 
der Fallaubanreicherung im Saum 
Diitamno albae-Ferulagion galbaniferae suball. nov. 
Syntaxonomie und Grossklima. 
Kennarten : Ferulago qalbamfera. Cnidium silaefoüum (tr.), 
Cytisus supinus. Centaurea triumfetti und Cytisus nigricans. 
Regionale Kennarten : Dictamnus albus, ínula hiña, Peuce-
danum oreoselinum, Trifolium alpestre. 
Trennarten : Betonica officinalis, Knautia illyrica, Hellebo-
rus multifidus, Sesleria autumnalis. Genista sylvestris, Mer-
curialis ovata. Iris illyrica. Verbascum austnacum. Lathyrus 
latifolius und viele Arten der Scorzonero-Chrysopogone-
talia. 
Wir sind uns bewusst, dass die charakterischen Arten des 
Unterverbandes sehr verschiedene Areale aufweisen und 
sich vielleicht im Verlauf weiterer Untersuchungen teil-
weise als Kennarten höherer Einheiten erweisen können. 
So schreibt Oberdorfer (1970) über Cytisus nigricans und 
Centaurea triumfetti 'vor allem im Geranion sanguinee 
Cytisus supinus hat sich auch schon im Böhmen als Kenn-
art des Geranion sanguinei erwiesen (MikySka 1968). 
Dictamnus albus, Peucedanum oreoselinum und Trifolium 
alpestre sind im Karstplateau Kennarten des Dictamno-
Ferulagion Im subatlantischen und zentraleuropäischen 
Mitteleuropa jedoch sind sie bis jetzt nicht frequent zusam-
men in Säumen angetroffen worden und verhalten sich 
sogar als regionale Kennarten drei verschiedener Gesell-
schaften. Die drei angedeuteten Arten mit ihren eurasia-
tisch kontinentalen bis gemässigt kontinentalen-submedi-
terranen Arealen (Oberdorfer 1972) im Karstgebiet, also 
in einem zentralen Teil des Areals, eine breitere syntaxo-
ncjmische Amplitude innerhalb der Säume als in den sub-
atlantischen Randgebieten Die zunehmenden Standorts-
ansprüche und damit der steigende diagnostische Wert 
der Arten mit zunehmender Entfernung von ihrem Ver-
breitungzentrum ist schon öfters festgestellt worden 
(Braun-Blanquet 1964. S 97: Walter & Straka 1970 S. 56. 
57; Werger 1973 S. 97). 
Die Säume des Dictamno-Ferulagion haben wir im all-
gemeinen im klimazonalen Bereich des Seslerio-Ostrye-
tum gefunden Nur das Libanoto-Laserpitietum reicht in 
die Buchenstufe (Seslerio-Fagetum) hinein. Das Origano-
Cnidietum berührt schon die Carpineium orientalis-Zone, 
indem nämlich im angrenzenden Wald schon Ruscus acu-
leatus vorkommt. Das Dictamno-Ferulagion kommt, im 
Gegensatz zu dem mitteleuropäischen Geranion sanguinei, 
auch an Nordhängen floristisch gut entwickelt vor. womit 
klar wird, dass dieser Unterverband im Karstgebiet zur 
zonalen Vegetation gehört. 
Pw und pH des Rasen-Saum-(Mantel-Wald)-Komplexes 
Die Ergebnisse der Pw- und pH-Bestimmung sind in Abb. 
6 wiedergegeben. Hieraus geht hervor, dass Saum und 
Mantel in den Modellflächen in Divaèa und Rupa mit 
Bezug auf Pw und pH weitgehend übereinstimmen. Wald 
und Rasen lassen sich durch einen niedrigen Pw-Wert von 
Saum und Mantel unterscheiden. Der Rasen wird zusätz-
lich noch charakterisiert durch eine erhebliche Senkung 
des pH-Niveaus. 
Interessante Beziehungen gibt es zwischen pH und Pw 
in dem Rasen-Saum-Mantel-Transsekt aus Divaéa. In 
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Abb. 6. Mittelwerte und Standardabweichungen der Pw und 
pH in drei Säumen und angrenzenden Formationen. 
R = Rasen, S - Saum, W = Wald, M = Mantel 
I Veronicetum in Divaia, II Cirsio-Peucedanetum in Rupa, 
III Origano-Cnidietum in Branik. 
B.w. = Bodenwasser 
jeder Phytozönose haben die Proben mit dem vom Mittel-
wert meist abweichenden pH-Wert auch einen innerhalb 
der Probefläche relativ extremen P-Gehalt. Die Modell-
fläche Branik, wo an den Saum kein Rasen sondern ein 
Steilhang grenzt, zeigt fast keine Differenzen zwischen den 
pH- und Pw-Werten des Saumes und des Waldes. Aus den 
Kurven ist ersichtlich, dass bei Übersteigen des pH-Mittel-
wertes 6,5 der wasserlösliche Phosphor-Gehalt scharf her-
abgesetzt wird. Diese Beobachtung lässt sich durch eine 
starke Steigerung der Kalziumphosphat-Bildung bei einem 
pHüber 6,5 (vgl. SchefTer & Schachtschabel 1973 S.289) 
erklären. In dem Trajekt zwischen pH 5 und 4 sinkt der 
Phosphor-Gehalt der Bodenfeuchte beträchtlich, was sich 
dadurch verstehen lässt, dass mit sinkendem pH in diesem 
Bereich immer mehr Fe-Phosphate gebildet werden. 
Aus den Pw und pH-Werten können jetzt folgende 
Schlüsse gezogen werden: Die niedrigen pH-Werte der 
Rasenböden könnten die Ausschwärmung der Saumpflan-
zen ins Grasland hinein nach dem Einstellen der Bewirt-
schaftung stark hemmen und somit zur Aufrechterhaltung 
der oft ausgeprägten Saum-Rasendiskontinuität beitragen. 
Der Pw- der halbnatürlichen Säume hat in zwei Transsek-
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ten höhere Werte aufgezeigt (Abb. 6) als im (ungedüngten) 
Rasen und Hochwald, sie stimmten am meistens überein 
mit den Pw des Mantels. 
Diese Ergebnisse stimmen mit der Tendenz der P2O5-
Werte in einem pannonischen Rasen-Saum-Buschwald-
Wald-Komplex überein (Jakucs 1972 S. 57). 
Der Pw-Wert des natumahen Origano-Cnidietum, wie 
der des angrenzenden Waldes liegt aber praktisch um den 
Nullpunkt. Die Phosphorversorgung der Saumpflanzen 
kann somit nicht der einzige Erklärungsgrund für die 
Existenz und die Konkurrenzkraft der Säume gegenüber 
dem Grasland bieten. Frühere Arbeiten (Van Gils & Gi-
lissen 1972; Dierschke 1974a S. 211), die sich mit dem 
Stickstoffgehalt bzw. der Stickstoffmineralisation der 
thermophilen Saumphytozönosen beschäftigen, haben 
auch keine eindeutigen Abstufungen im Nähstoffgehalt 
bzw. dessen Nachlieferung in dem Rasen-Saum-Wald-
Komplex festeilen können. 
Die schwierige Deutung der Pw-Werte lässt sich viel-
leicht mit folgender Hypothese klären. Geranium sangui-
neum u.a. Saumpflanzen sind an Standorten, die durch 
verschiedene Ursachen halboffen sind, bei bestimmtem 
Nährstoffversorgungsniveau und fehlender Mahd und Be-
weidung, konkurrenzkräftiger als die Arten der Trocken-
rasen. Wenn sich die Saumgesellschaften einmal angesiedelt 
haben, kommen die Saumpflanzen durch die Aufrechter-
haltung eines inneren Nährstoffkreislaufes mit genau so-
wenig Nährstoff wie die Festuco-Brometea-Arten im Boden 
aus. 
Natürliche und halbnatiirliche Saumstandorte 
Natürliche Saumstandorte haben wir trotz intensives 
Suchens (in Tirol, Wallis, Eisass und Karstgebiet) niemals 
beobachten können, obwohl es in jedem Gebiet geolo-
gisch-edaphisch bedingte Waldgrenzen gegeben hat Kli-
matisch-edaphisch bedingte Waldgrenzbereiche haben 
sich in Mittelwallis (Sion 578 mm Niederschlag im Jahr) 
immer als zu trocken für die Saumpflanzen erwiesen (Van 
Gils & Keysers in Vorbereitung). Nur der Standort des 
Origano-Cnidietum (Abb. 3), obwohl sekundärer Natur, 
ist wahrscheinlich mehr oder weniger vergleichbar mit den 
natürlichen Standorten, die es nach mehreren Beschrei-
bungen und Abbildungen(Müllerl962Abb.2S.98, S. 107; 
Winterhoff 1965 S. 158, S. 159; Marstaller 1970 S. 437; 
Jakucs 1972 S. 153; Dierschke 1974 S. 6, Bild 2 S. 235) 
gibt. Es handelt sich in allen Fällen um Orte, wo schlagar-
tig die Vegetationsdecke mechanisch durch Abrisse oder 
Abb. 7. Schema eines Saumes (S) um einen Lesesteinhügel (L) 
mitten in einem, als Heuland benutzten, Rasen (R) bei Divaça 
Geröllstürze vernichtet oder gestört sein könnte, genau 
wie es durch anthropogene Ursachen an den Origano-Cni-
ine/Mwi-Standorten oder den Säumen entlang Lesestein-
hügel (Abb. 7) geschehen ist. Es handelt sich also unserer 
Meinung nach bei natürlichen oder naturnahen Saum-
standorten nicht um edaphisch- (mikro-) klimatologische 
Trockengrenzen des Waldes, wie Müller (1962 S. 98), Mar-
staller (1970 S. 437) und Dierschke (1974a S. 15) meinen. 
Nicht das Vorkommen eines Staudensaumes, sondern die 
ñoristische Zusammensetzung dieser Säume wird durch das 
Klima und die Flachgründigkeit des Kalkbodens bestimmt. 
Mit Ausnahme des vorher besprochenen natumahen 
Origano-Cnidietum begrenzen die Säume in unserem Unter-
suchungsgebiet entweder Mähwiesen oder extensiv ge-
nutzte Pferdeweiden; in beiden Fällen sind sie als halb-
natürliche Gesellschaften zu betrachten. Sie finden sich 
in der Mähwiesenlandschaft entlang Lesesteinhügel. Fels-
köpfe, Strauch- und Baumgruppen (vgl. Abb. 8 und 9). 
Wie in Tirol (Van Gils & Gilissen 1972) kommen Säume 
auch völlig Unbeschattet entlang gehölzfreier Lesestein-
hügel vor. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zur fol-
genden Mitteilung über mitteleuropäische Säume: 'Ge-
meinsam ist allen Saumbeständen ihre Lage im Halbschat-
tenbereich von Wald und Gebüschrändern' (Dierschke 
1974). 
Viele Bestände haben wir anfangs September nochmals 
aufgesucht. Unsere Hypothese, dass die Saum-Rasen-
Grenze, entlang noch genützter Mähwiesen, überein-
stimmt mit der Mahdgrenze (Van Gils & Gilissen 1972; 
Dierschke 1974a), ist dann bestätigt worden (vgl. Abb. 2). 
Abb 8 Saum mit einem Aspekt von Laserpitium siler und 
Coronilla coronata um einen Felskopf im Mähwiesen herum 
Die Gehölze sind Fraxinus ornus. Rupa, Juni 1974. 
Abb. 9. Saumfragmente in Mähwiesenlandschaft 
Das hintere Fragment enthält u.A Laserpitium siler und 
Geranium sanguineum. das vordere setzt sich aus Geranium 
sanguineum mit Fernläge galbamfera zusammen Hinter den 
zwei Staudenflecke ist eine Doline zu sehen 
Rupa. Juni 1974. 
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Nur einmal wurde festgestellt, dass der Saum gemäht 
worden war. 
Ordination der Aufnahmen 
Im Anschluss an die Klassifikation ist eine Ordination 
mit dem eine Hauptkomponentenanalyse enthaltenden 
ORDINA-Program (Roskam 1971) ausgeführt worden. 
Wesentlich für eine Ordination ist, dass die Aufnahmen 
auf Grund ihrer Artenzusammenstellung in einem mehr-
dimensionalen Modell als Punkte wiedergegeben werden; 
die am meisten von ein ander entfernten Aufnahmen haben 
die geringste floristische Ähnlichkeit (vgl. weiter van der 
Maarel 1969). 
Die Darstellung der ersten (x) gegenüber der zweiten 
(y) Dimension haben wir nicht, die der ersten (x) gegen-
über der dritten (z) aber gut syntaxonomisch und synöko-
logisch deuten können. In dieser Hinsicht ist noch wichtig 
zu wissen dass der durch die y (7,7 %)- und ζ (6,9 /^-Dimen­
sion wiedergegebene Prozentsatz der Variation, nicht we­
sentlich verschieden ist. Bemerkungswert ist noch dass 
durch die ersten vier Dimensionen zusammen nur 31,9% 
der floristischen Variation innerhalb des Dictamno-Fe-
rulagion dargestellt ist. Dieser niedrige Wert hängt viel-
leicht zusammen mit dem Kontaktcharakter des Dictamno-
Ferulagion, indem relativ oft Arten aus angrenzenden Ge-
sellschaften im Saum hinübergreifen. 
Das hier wiedergegebene Bild (Abb. 10) ist die Darstel-
lung der ersten (x) gegenüber der dritten (z) Dimension. 
Nachdem die Aufnahmen durch die entsprechenden 
Spaltenummern der syntaxonomischen Tabelle dargestellt 
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Abb. 10. Ordination der Aufnahmen. Die Aufnahmen sind durch 
ihre Spaltenummer (1-9) aus der Tabelle im Anhang dieser 
Arbeit dargestellt. 
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welche den Syntaxa der Klassifikation entsprechen. Auf 
Grund der Ordination wurde die Grenze zwischen Spalte 
1 und 2 neu gezogen und ist eine Aufnahme aus Spalte 6 
gestrichen worden. Die fünf Assoziationen und die Gesell-
schaft mit Laserpitium siler und Polenlilla alba unter-
schieden sich in der Ordination durch entsprechende 
eigene Räume. Die einer Assoziation untergeordneten, 
Einheiten werden vom Umkreis des jeweiligen Raumes der 
betreffenden Assoziation völlig umschlossen. Aus einem 
Versuch, das Ordinationsbild ökologisch zu deuten, er-
gibt sich folgendes. Die Diagonale x-0.50, z+l.OO/ 
χ-1-0.50, z—1.00 entspricht einer zunehmenden Meeres­
höhe (160 m bis 650 m) und daher, in diesem Fall, einer 
Reihenfolge der Vegetation von Origano-Cnidietum (Car-
pinetum orientalis Bereich) über das Cirsio-Clemalidetum, 
Cirsio-Peucedanetum, Gesellschaft mit Laserpitium siler 
und Potentilla alba und Veronicetum (alle im Seslerio-
Ostryelum-Bereich) bis zum Libanoto-Laserpitietum (bis 
im Seslerio-Fagetum-bexexcb). Zugleich macht sich eine 
Expositionsverschiebung von nördlichen zu südlichen (vor 
allem südwestlichen Expositionen) bemerkbar. Die Diago-
nale x - 1.00, ζ —0.50/Χ+ 1.00, ζ+ 0.5 entspricht einer stei­
genden Vegetationshöhe (0,3 m — 1,2 m), und möglicher-
weise auch einer zunehmenden Biomasse. Dieser Gradient 
hängt wahrscheinlich mit edaphischen Unterschieden zu-
sammen. 
Die Einheiten 8 und 9 ( Veronicetum subass. mit Senecio 
lanatus und Veronicetum subass. mit Genista sagittalis) 
fanden sich nämlich auf Rotlehmböden, 1, 2, 6 und 7 
{Libanoto-Laserpitietum, Gesellschaft mit Laserpitium siler 
und Potentilla alba. Cirsio-Clematidetum, Oriqano-Cnidie-
tum) auf flachgründigen Kalkböden, 3. 4 und 5 (Cirsio-
Peucedanetum) auf Braunlehmböden. 
Bemerkenswert ist weiter, dass in mittleren Höhenlagen 
(Seslerio-Ostryetum-Bereich) das Dictamno-Ferulagion eine 
grössere edaphisch bedingte, syntaxonomische Differen-
zierung (7 Einheiten gegen 2 Einheiten), wie in tieferen 
und höheren Lagen aufweist. 
Allgemeine ökologische Bewertung der Säume des Dictamno-
Ferulagion 
Innerhalb eines Wald-Saum-Rasen-Komplexes wird die 
Ausbreitung der zum Dictamno-Ferulagion gehörigen Be-
stände in die Richtung des Mantels und des Waldes durch 
Lichtmangel beschränkt. Im Rasen wird das Aufkommen 
der Saumpflanzen durch Mahd oder Beweidung verhin-
dert. öfters ist das pH des Rasenbodens so niedrig, dass 
es eine Hemmung der 'Versaumung' des Rasens nach Ende 
der Bewirtschaftung darstellt 
Das Aufkommen der Holzgewachse im Saum wird durch 
Lichtmangel und Wurzelkonkurrenz gehemmt Zusätz-
lich wird in den halbnaturlichen Saumphytozonosen der 
Holzaufschlag mittels Schlag oder Brand regelmassig 
durch den Menschen entfernt 
Die obigen ökologischen Angaben können zur Erklä-
rung des Fortbestandes der Saume in einem bestehenden 
Wald-Mantel-Saum-Rasen-Komplex angeführt werden 
Bleibt uns noch, die Entstehung der Saume zu erklaren 
Wegen der hohen Lichtanspruche der Saumpflanzen 
können Saumgesellschaften nur an waidfreien Standorten 
entstehen An diesen Standorten sind die Saumpflanzen 
der Konkurrenz der Holzgewachse, der Graser und nie-
derigen Stauden und der mehr nitrophilen Stauden ausge-
setzt 
Die Saumpflanzen des Dictamno-Ferulagion vermogen 
sich gegenüber den Holzkeimlmgen nur an Standorten 
mit einer (halb-)offenen Vegetationsdecke durchzusetzen 
Halboffene Standorte werden auf naturlicher Weise 
durch Abriss und Steinschlag, anthropogen dagegen 
u A durch Brand und Häufung von Lesesteinen hervor-
gerufen 
Die Saumpflanzen des Dictamno-Ferulagion sind wegen 
ihrer Fähigkeit zur Spross-Kolonienbildung im Stande, 
(halb-)ofrene Standorte rasch zu besiedeln Bald werden 
dann Lichtarmut und Wurzelkonkurrenz innerhalb der 
Staudenflur die Lebensmoghchkeiten der Geholzkeim-
linge stark herabsetzen 
An sekundär waldfreien Osiryo-CarpmionS\a.naorien 
sind nitrophile Stauden, im Gebiet ζ В Chaerophyllum 
aureum, den Saumpflanzen des Dictamno-Ferulagion nur 
auf anthropogen stark mit Nährstoff angereicherten Boden 
überlegen 
Im allgemeinen werden an mittelgrundigen waldfreien 
Oj/ryo-Carpw/o/i-Standorten bei fehlender Mahd und 
Beweidung die Hochstauden konkurrenzkraftiger sein als 
die Graser Nur auf flachgrundigen und extrem trockenen 
Boden und/oder extrem nahrstoffarmen Standorten wer-
den die Graser und niedrigen Stauden sich auch ohne Be-
wirtschaftung durchsetzen können 
Syntaxa über Unterverbandsniveau. 
Regional-Kenntaxa des Geramon, der Onganetalia und der 
Tnfolio-Gerameiea 
Gerawum sangumeum, Viola hirta, Polygonatum odoratum, 
Silene nutans, Medicago falcata, Anthencum lamosum 
Trifolium rubens und Thalu trum mmus 
Geranium sangumeum Viola Iurta, Polygonatum odora-
tum. Silene nutans, Trifolium rubens Peucedanum cenano, 
Trifolium alpestre, Euphorbia anqulata. Clematis lecta 
werden von Horvat (1962) und/oder Hoivatic (1963) in 
West-Kroatien als Kenntaxa der thermophilen Eichen-
wälder (Quercetalia pubescentis) aufgefasst Aufnahmen 
der Quercetalia pubescentis-WaMer aus diesen Gebieten 
liegen aber nicht vor Nur aus Istnen sind dne Aufnahmen 
der Quercetalia pubescentis veröffentlicht (Sugar & Гп-
najstic 1970), die von den obigen Arten nur Geranium 
sangumeum und Viola hu ta enthalten 
Im kroatischen und slowenischen Karstgebiet sind die 
obenerwähnten Arten in Hochwald- sowie in Mantelphylo-
zonosen von uns niemals zusammen aufgefunden worden 
Nur Trifolium rubens, Trifolium alpestre und Viola Iurta 
sind öfters im Wald aufgefunden worden, blühten dort 
aber nicht Die übrigen Arten sind nur in lichtreichen De-
gradations- bzw Regenerationsstddien des Osti ι o-Car-
ριηιοη blühend beobachtet worden Nach unserer Meinung 
haben sie also ihr ökologisches Optimum im Karstgebiet 
nicht im Wald und sind des wegen innerhalb der Quen etalia 
pubescentis nur als syndynamische Trennarten aufzufassen 
Peucedanum cervaria ζ В benotigt um zur Blute zu ge­
langen nach Brzoska (cf Dierschke 1974a) im Odergebiet 
minimal 47% Licht (Sic) Obwohl es sich vielleicht um 
klimatisch bedingte Unterschiede im Lichlminimum han­
delt, können wir uns nicht gut vorstellen, wie eine ausge-
sprochene Lichtpflanze wie Peucedanum cervaria, in 
Kroatien Kennart der Quenetalia puhescmtis sein kann 
Im Karslgebiet ist es, wie in Mitteleuropa (Dierschke 
1974b), schwieriger, die flonstische Trennung zwischen 
Trockenrasen (Festuco-Brometca) und Saum (im Gebiet 
Dictamno-Ferulagion) als die zwischen Wald (Osir\o-Cai-
pinion) und Saum vorzunehmen Anjheruum ramowm, 
Trifolium rubens und Thalutium mmus sind nach der 
Übersichtstabelle von Dierschke (І974а) Kennarten des 
Cynancho-Geramon Geranium sangumeum Pohqonatum 
odoratum und Silene nutans kommen ausserhalb des Cy 
nancho-Geramon auch im subborealen (vgl Dierschke 
1974a) und zentralalpinen Bereich des Geramon sanguinei 
(vgl Van Gils & Gihssen 1972 und Van Gils & Keysers 
m Vorb ) vor Nur Viola Iurta und Medicago falcata 
greifen hinüber aul das Tnjolion medu 
Besonders bezeichnend ist das Fehlen der nachfolgenden 
Kennarten der Onganetalia bzw Tnfolio-Geranietea in-
nerhalb der meisten Gebietsassoziationen Origanum lul-
qare (nur in einer Assoziation beobachtet) Satureia lulqa-
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ris, Inula conyza. Astragalus glycyphyllos, Veronica teu-
cnum. Coronilla vana und Galium verum 
Es handelt sich um diejenigen Saumpflanzen, die bis in 
die Niederlande reichen, obwohl sie sich dort nicht mehr 
als Saumarten vergesellschaften (vgl Westhoff & Den Held 
1969 S 161, Van Gils & Willems 1971) 
Wir glauben, die von Muller (1962) und Dierschke 
(1974a) noch nicht durchgeführte Trennung der Klassen-
und Ordnungskennarten jetzt teilweise folgendennassen 
vornehmen zu können Die eben aufgezahlten Arten ord-
nen wir dann als regionale Kennarten den mitteleuropäi-
schen Onganetalia zu Klassen-Kennarten sind dann Gera-
nium sangumeum. Viola flirta, Polygonatum odoratum, 
Silene nutans und Medicago falcala Die syntaxonomische 
Stellung vieler anderer Saumpflanzen kann erst durch 
weitere Arbeiten geklart werden 
Die Frage der Selbständigkeit der Trifolio-Gerametea 
Die Berechtigung der Klasse Trifolio-Gerametea hangt vor 
allem von zwei Fragen ab Die erste ist methodischer Art 
nämlich wie weit soll man mit der Anwendung der Struk-
tur als syntaxonomisches Merkmal gehen Die zweite ist 
eine ökologische Frage, und zwar nach den optimalen 
Standorten der Saumpflanzen im ostsubmediterranen und 
westpontischen Gebiet Wir werden die zwei Fragen nach-
einander erläutern 
- Mehrere Beispiele der Einheiten, u a die Klasse der 
Trifolio-Gerametea. die Rhamno-Prunetea (damals als 
'Sambucetea' erwähnt) und das Salicion anereae, die vor 
allem mit Hilfe der Struktur als diagnostisches Merkmal 
unterschieden wird, werden von Westhoff (1967, 1968) an-
geführt Wenn sich die Entwicklung in Richtung der teil-
weise strukturbedingten Syntaxa durchsetzen sollte, können 
die Saumpflanzen innerhalb der Staudenformation wie 
Kennarten der Trifolio-Gerametea gelten (vergleiche auch 
das Beispiel der Molimon-Anen) 
- Die Behauptung von Jakucs (1972 S 148), dass dort, 
'wo Walder der Klasse Quercetea pubescenti-petraeae vor-
kommen, die Mullerschen 'thermophilen Saumarten' -
ebenso wie im Pannonicum - zu diesen Wäldern gehören 
und diese charakterisieren', hat sich wahrend unserer Ar-
beit im zentralsubmediterranen Gebiet als voreilig er-
wiesen 
Anschliessend erwähnt Jakucs 'einige Arbeiten, in 
deren Waldtabellen die konstante Anwesenheit der sog 
Saumarten meine obigen Feststellungen bekräftigt' 
In einigen kurzlich erschienenen Arbeiten (Dihoru & 
Оопца 1970, Dobrescu et al 1969, Boçcaiu 1971) aus der 
westpontischen Florenregio aber fehlen in den Tabellen 
der Quercetea pubescentis die von uns als Saumpflanzen 
bewerteten Arten fast ausnahmslos oder sie sind nur mit 
niedriger Präsenz vetreten Nur Viola hirta ist relativ oft 
zu finden Ziel unserer weiteren Arbeiten ist es, festzu-
stellen, ob im west- und ostsubmediterranen und westpon-
tischen Bereich die Saumpflanzen ihr Optimum in Wald-
oder Saumphytozonosen haben In diesem Zusammen-
hang mochten wir die Ansicht von Jakucs (1972 S 148), 
das Pannonicum sei ein Hauptentwicklungsgebiet der 
Quercetea pubescentis, im Frage stellen Das Verbreitungs-
gebiet dieser Klasse bzw Ordnung ist unserer Meinung 
nach in erster Linie submediterran, wie es zum Beispiel 
die Areale der bestandbildenden und diagnostisch wich-
tigen Arten Fraxmus ornus und Quercus pubescens zeigen 
(vgl Fukarek 1968) Die Waldsteppe, die Jakucs (1972) 
auch zu den Quercetea pubescentis stellt, hat nach den 
Tabellen von Sukatschew (cf Forster 1968) sehr viele 
eigene Arten und man kann sie nach Oberdorfer (1972) 
besser nicht dieser Klasse zuordnen In dieser Hinsicht 
ware das Pannonicum eher als ein kontinentales Randge-
biet als ein Zentrum der Quercetea pubescentis zu deuten 
Zusammenfassung 
Viele Saumarien sensu Muller finden in jenem Teil des 
Karstgebietes Jugoslawiens, wo das Ostryo-Carpimon 
adnaticum die khmazonale Vegetation bildet, ihr Optimum 
in Saumgesellschaften, gleich wie in Mitteleuropa Diese 
Saume zeigen eine floristische Verwandtschaft mit dem 
mitteleuropaischen Geramon sanguinei 
Fünf neue Assoziationen sind, teilweise provisorisch 
unterschieden und ökologisch gedeutet worden Im sub-
montanen Bereich haben wir ddb Libanoto dauafolia-La-
serpitwtum silei vorgefunden In mittleren Lagen, im Be-
reich des Sesleno-Ostryetvm, sind drei Assoziationen be-
schrieben worden auf Braunlehm-Kalkboden und oft im 
Halbschatten wurde das besonders mahd- und beweidungs-
empfmdliche Cirsio pannomcae- Peucedanetum cervanae, 
auf flachgrundigen Kalkboden das Cirsio pannonicae-Cle-
matidetum rectae und auf Terra rossa das Veromcetum 
spicato-jacqumu In dem relativ ozeanisch getonten Car-
ptnetum orientalis-ВетеісЬ auf Mullrendzinen und am 
Nordhang im Halbschatten das Origano vulgans-Cmdie-
tum silaefoliae 
Diese Assoziationen werden in dem Diclamno albae-
Ferulagion qalbamferae luball noi vereinigt Die Unter­
scheidung der Klasse der 'thermophilen' Saume, Trifolio-
Gerametea und seine Untereinheiten, wird diskutiert Mit 
Hilfe einer Ordination der Aufnahmen ist die Gliederung 
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des Diciamno-Ferulaqion verfeinert und anschaulich dar-
gestellt worden 
Im Karslgebiet kann sich das Diciamno-Fendagion im 
Bereich des Ostryo-Carpmion aut (hdlb-)ottenen nicht ex-
trem trockenen und nicht extrem nahrstoffarmen Boden, 
an höchstens halbbeschatteten Standorten, bei fehlender 
Mahd und Beweidung, ansiedeln Die charakteristischen 
Arten jenes Verbandes sind an diesen Standorten wahrend 
längerer Zeit konkurrenzkraftiger als die Graser und Keim-
linge von Geholzarten Das Dictamno-Ferulagion wird zum 
Mantel und Hochwald hm durch Lichtarmut, zum Gras-
land hin durch Mahd und Beweidung, Bodentrockenheit 
und/oder versauerte nahrstoffarme Boden beschrankt 
Summary 
As in Central Europe, many fringe species sensu Muller 
have their optimal habitat in fringe communities, in the 
part of the Karstregion (Yugoslavia), where the O r t n o -
Carpmion adnatuum presents the climax-vegetation These 
fringe communities are flonstically clearly related to the 
central European Geranion sanguinei We distinguished 
five new associations, some of them provisionally, and 
described their ecological conditions 
The first of them is the Libanoto dauaJohae-Laserpme-
tum siler, extending from altitudes above 500 m till 650 m 
At the latter altitude a Beechwood (Sesleno-Fagetum) is 
present already From altitudes between 300-500 m, where 
the Sesleno-Ostrvetum forms the climax-vegetation, three 
vegetdtiontypes have been observed On Terra fusca, 
relatively often in semi-shaded habitats, the disiopannom-
cae-Peu<.edanetum cenanae occurs Especially this com-
munity is sensitive to cutting before autumn and to graz-
ing The Cirsio ратютсае-Clematidetum is characteristic 
of sites with shallow soils on chalk which are not or only 
slightly shaded On terra rossa the Veromcetum spicato-
jacqumu was found The Origano vulgans-Cnidietum si-
laefoliae was found at a low altitude, in the oceanic Car-
pinetum onentalis-beli, on semi-shaded and northerly ex­
posed sites 
These five associations have been united into the Die-
tamno albae-Ferulagion suball nov The recognition of a 
separate class of 'thermophilic' fringe communities, the 
Tnfolio-Gerametea and its subordinate units are discussed 
The Dictamno-Ferulagion can establish itself on former · 
Ostryo-Carpmwn sites with a (semi-)open vegetation, only 
when these sites are not extremely dry or poor in nutrients 
and when cutting and grazing are absent A Dictamno-Feru­
lagion stand with a closed vegetation cover can resist the 
competition by grasses and germinating tree species for a 
limited period Expansion of Diciamno Ferulagion plants 
towards the wood is limited by lack of optimal light con­
tions 
Usually grassland can not be invaded by fringe plants 
on account of the following factors of which one or several 
tan be limiting cutting before autumn or grazing of the 
grassland, a shallow and dry soil and/or an acid and poor 
soil 
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Hein van Gils et Enny Keysers 
Geobotanisches Institut der Universität, Nijmegen, Niederlande, Toernooiveld 6. 
STAUDENGESELLSCHAFTEN MIT GERANIUM SANGUINEUM L. UND TRIFOLIUM 
MEDIUML. IN DER (SUB)MONTANEN STUFE DES WALLISER RHÔNETALS 
(SCHWEIZ). 
Abstract 
This paper describes the synsystematic position and the primary site factors of xerothermic 
forb communities in Valais and adjacent Vaud (Swiss Central Alps). These communities 
types have been classified as Brachypodio pinnati-Geranion sanguinei Tx. 60 in Müll. 62 
em V.Gils et Kozfciwska 77,Brachypodietalia Korneck 74, Festuco-Brometea Br.-Bl. et 
Tx.43. 
Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: in druk. 

1. EINLEITUNG 
Im Rahmen des Themas "Eine Untersuchung der floristischen Zusammensetzung, der 
Standorte und der Verbreitung des Brachypodio-Geranion sanguinei in Mitteleuropa" 
(Van Gils et Gilissen 1972,1976, Van Gils et al. 1975, Van Gils et Keyers 1977, Van Gils 
et Kovac's 1977, Van Gils 1977, Van Gils et Kozlowska 1977), wurden im Sommer 1974 
und 1976 Gelände-Arbeiten im Walliser Rhônetal (Schweiz) durchgeführt. In der vor-
liegenden Arbeit wird über die Synsystematik und die primären Standortsfaktoren der 
Staudenwiesen und - Säume des Brachypodio-Geranion berichtet. Detailarbeiten über 
einige Standortsfaktoren (Boden, Mikroklima) und biometrische Messungen an Geranium 
sanguineum werden später mit J. Eysink (1978) veröffentlicht. Über die Bedeutung des 
walliser Klima als Standortsfaktor ist schon an anderer Stelle (Van Gils et Keysers 1977) 
berichtet. Under den drei Grossmeistern der Vegetationskunde, die sich dem Pflanzen-
kleid der unteren Stufen des Wallis (Christ 1879, Braun-Blanquet 1961, Garns 1927) ge-
widmet haben, erregen die von uns studierten Staudenwiese und - Säume nur in der 
Gebietsmonographie von Garns Aufmerksamkeit. 
2. VEGETATIONS- UND PFLANZENGEOGRAPHIE DES UNTERSUCHUNGSGEBIET 
Das Mittelwallis gehört in vegetationsgeographischer Hinsicht zu den inneralpinen Trockentalern. 
Als Charakterkombination von Pflanzengesellschaften dieser Taler kann man Quercetea pubescenti-
petraeae Jakucs 60, Stipo-Poton carniolicae und xerophilae Br.-Bl. et Tx. 43, knco-Pinetalia Ног/. 59, 
Vaccinio-Piceion Br.-Bl. 38 (vor allem Larici-Pinetum cembrae Leudr. 54) ansehen. 
Pflanzengeographisch ist vor allem das submcridional. kontinentale (auch als sarmatisch bezeichnet) 
Element (Adonis vernahs L., Astragalus exscapus L., Onosma tauricum Willd, O. aréname W.K., 
Festuca valesiaca. Stipa pennata L., S. capiliata L., Artemisia valesiaca) und das mediterran-litorale 
Element (Ononis natrix L , Ephedra distachya L.) bemerkenswert, besonders weil die Arten des ersten 
Florenelementes in der kollinen Stufe bestandsbildend sein können und viele der Arten dieses Ele-
mentes im Mittelwallis ihre absolute, oder doch wenigst ihre inneralpine Westgrenze erreichen. Schon 
die submeiidional-temperat. subkontinentalen (Geranium sanguineum, Trifolium alpestre, Peucedanum 
oreoselinum, P. cervaria u.a.) und submeridional, subozeanische (Quercus pubescens, Cotutea arbores-
cens L, Aceropalus Miller) Elemente verknüpfen das Mittelwallis mit dem Unterwallis bzw. der Waadt. 
Das Unterwallis und die Waadt werden durch ein tempérât, und/oder submeridional, ozeanisches 
Element (Daphne laureola L., Ruscus aculeatus L., Vinca minor L , Helleborus foetidus L, Ilex aqui-
folium L. u.a.) gegen das Mittelwallis differenziert. 
3. METHODIK 
Zur Auswahl der Analyseflachen wurde nach Begehung des Untersuchungsgebiet und unter Berück-
sichtigung der einschlagigen Literatur (I.e.) eine vorlaufige diagnostische Artengruppe des Brachypodio-
Geranion aufgestellt. Diese Gruppe enthielt anfangs folgende Arten: Geranium sanguineum, Trifolium 
medium, T. rubens, T. alpestre, Laserpitium lat i folium. Coronilla varia, Bupleurum falcatum; spater 
wurde Peucedanum austriacum hinzugefugt. 
Die Uniformität (damals teilweise referiert als: "Homogenität") ist definiert wie in frühere Arbeiten 
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= Plateaus oberhalb Sion. 
= Conthey mit Ortschaften Erde, Aven, Biolaz und Daillon (900-1350 m). 
= Savièse mit Ortschaften Chandolin, Granois, St. Germain, Drône und Mayens de la Dzou 
(950-1200 m). 
= Ayent mit Ortschaften Grimisuat, Blignou, Arbaz, Botyre, Ayant, Anzère, Les Flans und 
Mayens d'Arbaz (800-1550 m). 
• Plateau oberhalb Guttet mit Ortschaften Feschel, Erschmatt und Jeizinen (1100-1400 m). 
= Plateaus oberhalb Visp. 
= Plateau um Hohtenn (1400 m). 
= Plateau von Ausserberg und Eggerberg mit Ortschaften Finnen, Leiggern, Bödmen und 
Kastler (1200-1550 m). 
= Kastel-Winkelried bei Zeneggen (1450 m). 
= Ravoire (1000-1300 m). 
= Umgebung Leysin und Corbeyrier (1300 m). 
= Mayens de Nax und Les Boveresses bei Vex (ca. 1350 resp. 850 m). 
Mit Hilfe der Tabellenmethode der Braun-BIanquet-Schule wurden die Aufnahmen in abstrakte 
Pflanzengesellschaften klassifiziert. Die Hierarchie der Klassifikation war auf Verbandsniveau schon 
durch Auswahl des Untersuchungsthemas festgelegt. Das Assoziationsniveau wurde durch das Vorhan-
densein regionaler Charakterarten1 bestimmt. Die Hineinbeziehung der Präsenz lokaler Charakterarten 
zur Fixierung des Assoziationsniveaus hat in einer vorläufigen Klassifikation des Walliser Materials 
(Van Gils 1976) zu einem zu niedrigem Assoziationsniveau (auf das jetzige Variantenniveau) geführt ; 
diese Annäherung wird jetzt wegen der herabgesetzten Uberlokalen Vergleichsmöglichkeiten verlassen. 
Gemeint ist: mit einer Gültigkeit die über das Wallis hinaussreicht. 
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4. DIE GESELLSCHAFTEN UND IHRE STANDORTE 
Trifolio medü - Laserpitietum latifoliae Van GUs et Gilissen 1976 (Spalte 1-10). 
Diagnostische Artengruppe: Laserpitium latifolium (reg. V), Prunella grandiflora (О), 
Anthericum liliago. Centaurea scabiosa (O), Aquilegia atraía. 
Das Trifolio-Laserpitietum kann als der inneralpine Vertreter desBrachypodio-Geranion 
gelten. Auf Grund mündlicher Hinweisen (von Drs. J. H.Willems, Utrecht) nehmen wir 
an, dass diese Gesellschaft auch praealpin vorzufinden ist. Die Walliser Ausbildung der 
Gesellschaft kann wegen der nachfolgenden geographischen Differentialarten: Geranium 
sanguineum, Peucedanum oreoselinum, Bupleumm falcatum als thermophile Vikariante 
der Gesellschaft gelten. 
Das Trifolio-Laserpitietum findet man im Wallis auf Kalkunterlage im ganzen Bereich 
des Verbandes und ausserdem noch auf Silikatunterlage im relativ kontinentalen Klima. 
Subassoziation mit Galium boreale (Spalte 1 —6). 
Weitere Differentialarten: Molinia caerulea, Carex fiacca, Colchicum autummle, 
Equisetum palustre, Potentilla erecta, Trollius europeas, Phyteuma orbiculare, Angelica 
sylvestris, Inula salicina (transgr.). 
Sämtliche Differentialarten treten nicht nur in Halbtrockenrasen und ihren verwand-
ten Staudenfluren (Brachypodietalia) auf, aber auch oder teilweise sogar schwerpunkt-
mäszig in den Feuchtwiesen (Molinietalia). 
Das galietosum borealis nov. enthalt die wechseltrockenen (entlang bewässerte Mäh-
wiesen) oder halbtrockenen Staudenfluren auf Kalkunterlage. 
Variante mit Gentiana lutea (Spalte 1 —3). 
Weitere Differentialart: Astrantia major. 
Wie aus den zwei charakteristischen Arten und den Verbreitungsangaben der Tabelle 
ersichtlich wird, ist diese Einheit die montane Form der Gesellschaft. 
Die Subvariante mit Laserpitium siler (Spalte 1) bildet die xerophile (edaphisch) 
Ausbildung dieser Gesellschaft, die schon zum Seseleo-Trifolietum des tirolischen Oberinn-
tal (Van Gils et Gilissen 1976) überleitet. 
Weiter kann eine mesophile Subvariante mit Geranium silvaticum (Spalte 3), die zur 
nachfolgenden Subassoziation hinüber führt und eine typische Subvariante (Spalte 2), 
ohne eigene Differentialarten, unterschieden werden. 
Variante mit Clematis recta (Spalte 4). 
Charakterart ist ausser Clematis recta auch Inula salicina. In dieser Subassoziation 
fehlen Arten {Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Heracleum sphondylium) die 
sonst überall vorkommen. Die Untergesellschaft beschränkt sich, wie auch Clematis recta, 
auf die unteren Lagen der Conthey und Savièse. Diese Verbreitung muss als xerophil in 
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klimatischer Hinsicht bezeichnet werden. In edaphischer Hinsicht sind die diesbezüglichen 
Standorte wechseltrocken, was aus dem räumlichen Kontakt mit Caricion davalliame 
Bestände oder Wasserfuhren und -kanälchen abgeleitet werden kann. 
Typische Variante (Spalte 5) ohne eigene Differentialarten oder Standortsfaktoren 
gegenüber die übrige Varianten das Trifolio-Laserpitietum. 
Variante mit Geranium silvaticum (Spalte 6). 
Besonders bemerkenswert in dieser Untergesellschaft ist die Vergesellschaftung zweier 
Arten des Genus Geranium. Auffallend ist ja überdies, dass die mehrjährigen Geranium 
Sippen von Mitteleuropa fast alle als Charakterarten verschiedener Staudengesellschaften 
bekannt sind: G. phaeum L. des kollinen, nitromesophile Geo-Alliarion Görs et Müll. 69, 
G. sylvaticum der subalpinen ni\io-meso<phùenBetulo-Adenostyletea Br.-Bl. 48, G. palus-
tre L. des hydrophilen Filipendulion Lohm. apud Oberd. et al. 67, С. sanguineum des 
xerophilen Brachypodio-Geranion (Oberdorfer 1970). Anderseits ist G. pratense L. 
charakteristisch für die kollinen nitro-mesophilen Mähwiesen des Arrhemtherion. 
Die G. silvaticum Subassoziation ist die mesophil-montane Ausbildung der Assoziation. 
Subassoziation Typicum (Spalte 7—10). 
Ohne Differentialarten. Negativ charakterisiert durch das Fehlen der Arten des 
galietosum borealis. Der Name Typicum scheint uns hier durchaus sachgerecht, weil die 
Subassoziation die natürlichen Bestände der Assoziation enthalt. 
Die typische Subassoziation finden wir auf die Bodentrockenen Standorte vor, also an 
natürlichen Waldrändern und unbewässerte Mähwiesen und Strassen entlang. 
Variante mit Agrimonia eupatoria (Spalte 7). 
Die Aufnahmen entstammen der submontanen Stufe von Ayent. Im edaphischer Hin-
sicht stimmt dieser Agrimonia Variante mit den Gentiam Variant überein. Der Standorts-
unterschied liegt im submontanen Charakter der erste und im montanen Charakter der 
zweiten Einheit. 
Variante mit Melittis melissophyllum (Spalte 8). 
Differential arten gegenüber den übrigen Varianten des Trifolio-Laspitietum: Melittis 
melissophyllum, Melampyrum cristatum, Cymnchum vincetoxicum, Origanum vulgare. 
Die Aufnahmen dieser Variante stammen alle aus dem Gebiet unterhalb des Rhôneknies 
bei Martigny. Zwei wichtige Standortsfaktoren, Boden und Klima, ändern hier gleich-
zeitig, indem hier die Säume auf flachgründiger Kalkböden (Zeigerart : Cymnchum vince-
toxicum) im ozeanisch getönten Klima (Zeigearten: übrige Differentialarten der Variante) 
wachsen, die Säume im Mittelwallis dagegen auf tiefgründigen Lehm — oder flachgründi-
gen Silikatboden — im kontinental getönten Klima vorkommen. Dieses Phänomen stellt 
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ein gutes Beispiel der "Gesetz der relativen Standortskonstanz" (Walter, H. et E. Walter 
1953) dar. 
Die Melittis Variante bildet eine intrazonale Gesellschaft im Bereich des klimazonalen 
Fagion und der intrazonalen Pinus-Wälder. 
Basalvariante (Spalte 9). 
Im Anklang an der Terminologie für anthropogene Gesellschaften auf Assoziations-
niveau aber ohne Assoziationscharakterarten (Kopecky et Hejny 1974), nennen wir die 
Spalte 9: Basalvariante. Bezeichnenderweise kommt die Basalvariante als einzige Variante 
durch das ganze Verbreitungsgebiet der beiden Walliser Brachypodio-Geranion Gesell-
schaften, also auf Silikat- wie auf Kalkunterlage, vor. Man kann sich die Basalvariante 
durch anthropogene Vorgänge aus Phytozönosen aller übrigen Varianten hervorgegangen 
denken. 
Variante mit Centaurea triumfetti (Spalte 10). 
Weitere Differentialart : Carex muricata. 
Diese Einheit kommt oberhalb Visp, bei Finnen wie auch bei Bödmen vor und dort 
im Bereich der montanen Fichtenwälder und extrazonalen Kiefernwäldern, beide auf 
Silikat. Viele der Bestände wurden, wie es auch für andere Gebiete beschrieben wurde, 
Lesesteinhügel entlang vorgefunden. 
Geranio-Trifolietum alpestris Müll. 62 genistetosum sagittalis nov. (Spalte 11). 
Charakterarten: Peucedanum austriacum (loc.) und Trifolium alpestre (reg.). Differen-
tialarten der Subassoziation: Genista sagittalis, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, 
Viola silvestris, Phyteuma betonicifolium. Festuca heterophylla. Betonica officinalis. 
DUS genistetosum sagittalis schliesst die Spalte 14 (typische Rasse) des Geranio-Trifolie-
tum alpestris von Müller (1962) und vielleicht eine floristische verwandte Gesellschaft aus 
Savoien (nicht pubi.) ein. 
Die Gesellschaft zeigt interessante floristische, strukturelle and chorologische Gemein-
samkeiten mit der Assoziation "Avena pratensis et Peucedanum austriacum'" aus den Frei-
burger Alpen (Berset 1954) indem in letzterer neben P. austriacum vor allem Brachypodio-
Geranion Arten, i.e. Laserpitium siler, L. latifolium, Trifolium medium. Geranium sangui-
neum, Satureja vulgaris, vorherrschen und die Gesellschaft in strukturelle Sinn eine 
Staudenwiese darstellt. Berset (1954) hat diese Avena-Peucedanum Assoziation zum Cari-
cion ferruginae Br.-Bl. 31 (Seslerietalia Br.-Bl. 26) gestellt. 
Eine syntaxonomische Bewertung von P. austriacum ist, unseres Wissens nach, noch nicht vor-
genommen. Eine kurze Besprechung des Areales und der Gesellschaftsbindung dieser Art erscheint 
daher nützlich. 
Das Hauptareal von P. austriacum findet man in der montanen Stufe Südosteuropas. Ein kleineres 
Teilaieal reicht von Savoyen bis zum westlichen Berner Oberland (vgl. auch Hess, Landolt et Hiizel 
1970). Auf die auffallende Lücke zwischen diesen Teilarealen hat schon Christ (1879) hingewiesen. 
7 
P. austriacum kommt in subalpinen Hochstaudenfluren des Betulo-Adenostylion Bi.-Bl. 25 (Horvat 
et al. 1974) und in montanen Stauden wiesen, in Föhrenwäldern und Buschwäldern (Beck V. Mannagetta) 
1901) der Dinarischen Gebirgen vor, weiter in den Kaipaten in montanen Ausbildungen des Festucion 
rupicolae Soo 29 (Beldie 1967) und im Geranio-Trifolietum alpestris (Van Gils et Kovaés 1977). Im 
Untersuchungsgebiet wird das Vorkommen der Art aus den "Brachypodietea pinwta" (zusammen 
mit G. sanguineum, T. medium) berichtet (Gams 1927). 
Ausserdem kommt Peucedanum austriacum, im Gebiet und in Tsechoslowakia (Zlatnik 1928), 
zusammen mit Geranium sanguineum, in dealpinen Blaugrashalden {Seslerion variae Br.-Bl. 26) vor. 
Die zwei genannten Arten zusammen mit Trifolium medium sind in sekundären und primären Traube-
neichenwäldern, sowie in Föhrenwälder vorgefunden. 
P. austriacum hat also die scheinbar breite Amplitude innerhalb der submeridionalen, (sub)monta-
nen Xeroserien mit der Geranium sanguineum Artengruppe (sensu Van Gils et Kovais 1977) gemein-
sam. 
Das Geranio-Trifolietum alpestris fehlt innerhalb des Brachypodio-Geranion-ATeiles 
im illyrisch-submediterranen Teilareal. Es erträgt von allen Brachypodio-Geranion Asso-
ziationen am besten versauerte Substrate (bis pH 4). In illyrisch-submediterranen und 
dazisch subkontinentalen Gebieten wird die Amplitude von Trifolium alpestre allerdings 
breiter und umspannt nicht nur eine Gesellschaft sondern den ganzen Brachypodio-
Geranion- Verband. 
Alle Geranio-Trifolietum genistetosum Aufnahmen wurden über Silikatboden in 
Ravoire erhalten. In der Nähe von Grenoble wurde das Geranio-Trifolietum alpestris auf 
Kalk vorgefunden, während umgekehrt auf Silikatböden oberhalb Visp das Trifolio-
Laserpitietum den Vertreter des Brachypodio-Geranion bildet. Der grösste Teil der 
Bestände hat halbnatürlichen Charakter, wir haben jedoch einige natürlichen Bestände 
vorgefunden. 
5. EINSTUFUNG DER GESELLSCHAFTEN IN HÖHERE SYNTAXA 
Das Trifolio-Laserpitietum und Geranio-Trifolietum alpestris werden, mit sämtlichen 
vorher beschrieben "Geranion" Assoziationen, (vor allem Müller 1962, Korneck 1974, 
Van Gils in coli. div. I.e.) zum Brachypodio pinnati-Geranion sanguinei. Tx. 60 in Müll. 
(61) 62 em., Van Gils et Kozkwska 77 und weiter zu den Brachypodietalia pinnati 
Korneck 74 und Festuco-Brometea gestellt. 
Die hierarchische Position des Brachypodio-Geranion und des Cirsio-Brachypodion 
zu einander kann nur nach eine Überarbeitung eines reichhaltiges Aufnahmematerials bei-
der Verbände geklärt werden und wird derhalb erst für eine spätere Arbeit vorgesehen. 
Diagnostische Artengruppe des Verbandes (V) und der Ordnung (O): Geranium sangui-
neum, Trifolium medium, Τ alpestre, T. rubens, T. montanum (O), Brachypodium pinna-
turn (O), Centaurea scabiosa (О), Anthericum ramosum, Viola hirta (O), Satureja vulgaris, 
Veronica teucrium (0), Filipendula hexapetala (0), Prunella grandiflora (0), Campanula 
glomerata (O), Hypochoeris maculata (О), Peucedanum oreoselinum (reg. V), Clematis 
recta (reg. V), Polygonatum odoratum (reg. V),Laserpitium latifolium (reg. V),Bupleurum 
falcatum (reg. V). 
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Nach den floristischen Prinzipien der Braun-Blanquet-Methode sollte man das Brachy-
podio-Geranion zur Brachypodietalia und Festuco-Brometea stellen. Die grosse Anzahl 
und die hohe Frequenz der diagnostische Arten dieser Klasse und Ordnung (zB. Brachy-
podium pinnatum (IV-V), Bromus erectus (IV-V), Festuca valesiaca, Centaurea scabiosa, 
Knautia arvensis. Pimpinella saxífraga, Helianthemum nummularium und viele anderen 
(siehe weiter in der Tabelle 1) lassen keine andere Wahl. 
Eine Klassifikation der Brachypodio-Geranion Gesellschaften im Querceta pubescenti-
petraeae Jakucs 60 wäre lokal zu überdenken, weil einerseits Q. pubescens in unserer 
Tabelle mit mittlerere Präsens vertreten ist und anderseits fast sämtliche diagnostischen 
Artengruppen des Brachypodio-Geranion, sei es mit niedrigerer Deckung und Frequenz, 
im bestimmten Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 31 -Wälder vertreten sind (vgl. 
Burnand 1976). Dieses Phänomen ist jedoch nur lokal (vgl. Van Gils et al. I.e.). 
Ausserdem ware bei einer konsequenten Anwendung dieses Verfahrens eine ganze temperat-sub-
meridionale Xerosene in einer Klasse zusammen zu fassen. So sind m den Sedo-Scleranthetea meistens 
viele Festuco-Brometea Arten vertreten und umgekehrt (vgl. z.B. Braun-Blanquet 1961: Tab. 6 und 
37) und so findet man in pannonischen Quercetea pubescenti-petraeae meistens viele Festuco-Brometea 
Arten (vgl. z.B. Jakucs 1961: Tab II und IV). Em ahnliches Verfahren konnte dann m einigen mendio-
nalen Xeroserien vorgenommen werden und ist tatsachlich zum Teil durchgeführt worden. Im nord-
zentralmediterranen (Horvat et al. 1974) resp. südostmediterranen Raum (Zohary 1962, 1974) sind 
die Walder und Macchien (Quercetalia ilicis Br.-Bl. 36 resp. Q calliprini Zohary 55) schon mit den 
korrespondierende Gariguen resp. Batha {Cisto-Ericetalia resp. (Sarco) Poteretalia spinosi Zohary 62) 
zu einer Klasse zusammengefasst (Quercetea ilicis Br.-Bl. 36 resp. calliprini Zohary 55). Dies im 
Gegensatz zu den nordwestlichen und agaischen mediterranen Gebieten (Horvat I.e.), wo die Garigue 
resp. Phrygana (Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. AOlOnonido-Rosmarinetea Br.-Bl. 47 resp. Cisto-Micro-
meretea Oberd. 54) nicht den Waldklassen sondern separaten Klassen zugeordnet sind. Die oben be-
rührten Klassifikationsprobleme sind in Xeroserien besonders ausgeprägt, sie sind aber keineswegs 
darauf beschrankt. Aus der Hygroserie gibt Westhoff (1967, 1968) ein Beispiel. 
6. STANDORTE DES BRACHYPODIO-GERANION 
Das Walliser Brachypodio-Geranion umfasst anthropogen oder edaphisch bedingte 
Staudensäume und Staudenwiesen (auch Steppenwiesen genannt) subkontinentalen oder 
submontanen Gepräges. Es handelt sich im allgemeinen um räumliche (Saum) oder/und 
zeitlich (Zwischenstadium) Übergänge zwischen einerseits Halbtrockenrasen (Brachy-
podietalia1) oder in seltenen Fallen Steppenrasen (Stipo-Poiori1) oder Felsgrusfluren 
(Sedo-Scleranthealia Br.-Bl. 553), anderseits um Fóhren-, Traubeneichen-, Flaumeichen-
wälder des Quercion pubescenti-petraeae* der oberen kollinen Stufe, Buchenwälder 
(Cephalanthero-Fagion Tx. 55s) oder Fichtenwälder (Vaccinio-Piceion6) der unteren 
montanen Stufe. Als Übergangsgesellschaft, in ausschlieszlich räumlichen Sinne, findet 
man das Brachypodio-Geranion (sub)montaner Fettwiesen (Polygono-Trisetion Br.-Bl. 
487) und Kalkmoorwiesen (Caricion davallianae Klika 34e) entlang. Als seltene Kontakt-
und meistens zugleich als Invadierungsgesellschaften treten mesonitrophile Staudenfluren 
(Geo-Alliarion9¡Epilobion Tx. 6010) auf. 
Die Verbreitung des Brachypodio-Geranion reicht von der oberen kollinen ( - 900m) 
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oder Eichen-Fohren-Stufe bis zur unteren montanen oder Fichten-Tannen-Buchen-Stufe 
(900—1500) Die Hohenlagenverbreitung hangt jedoch stark mit den übrige Umwelt-
faktoren zusammen Die tiefstgelegenen Mittelwalliser Bestände liegen Moorwiesen oder 
zeitweilig berieselte Halbtrockenrasen (mit Wasserfuhren und -kanale aus dem 15 Jahr-
hundert) entlang (Granois, Erde-Aven), sind also wechseltrocken Die hochstgelegenen 
Bestände haben wir im warmsten Teil des Tales bei Visp (Leiggern, Bödmen, Fmnen) be-
obachtet 
Es lasst sich nicht nur em Substratwechsel zwischen verschiedener Höhenlagen, also in 
vertikaler Richtung, feststellen aber auch m horizontaler Richtung, indem das Brachy-
podio Geramon im Mittelwalhs immer über skelettlosen Boden, dagegen im ozeanischen 
Unterwalhs und Waadt (und in den montanen Oberwalhser Teilarealen) über sehr steinigen 
Boden wachst Weiter muss bemerkt werden dass alle Aufnahmen Expositionen ins süd-
liche oder südöstliche Quadrant aufweisen 
Im allgemeinen hangt die untere Verbreitungsgrenze des Brachypodio-Geramon im 
Mittelwallis mit der zunehmenden Trockenheit niederer Hanglagen zusammen, die obere 
mit der abnehmenden Warme In besonderen Fallen wird die Verbreitungsgrenze durch 
mit Geomorphologie und Klima zusammenhangende Landwirtschaft bedingt, ζ В dort 
wo m Savièse die unteren Plateaulagen durch Obst- und Gemüsegarten sowie Felder ein-
genommen werden Im Unterwallis bzw Waadt erreicht das Brachypodio-Geramon in 
den unteren Hanglagen seine Ozeanitatsgrenze (vgl Van Gils et Keysers 1977) Sowohl 
auf kalkreichen wie auf kalkarmen Unterlagen wird das Brachypodio-Geramon vorgefun-
den Ein kalkarmes Substrat gibt beim relativ ozeanischen Klima von Ravoire Anlass zur 
Bildung einer selbständigen Assoziation {Geramo-Tnfohetum alpestns), fuhrt jedoch in 
der kontinentalen Visper Gegend nur zur Ausbildung einer Variante (mit Centaurea 
tnumfetti) 
Der anthropogene Einfluss und die Zeit können, nach Klima Boden und Geomorpholo-
gie in enger Zusammenhang, als weitere Standortsfaktoren des Brachypodio Geramon 
gelten Die Mehrzahl der Staudensaume oder -Wiesenstandorte sind erst durch den Menschen 
waidfrei geworden Diese waldfreien Flachen werden jedoch meist als Weiden, Mahwiesen 
oder Acker benutzt Unter diesen Wirtschaftsweisen gedeiht das Bachypodio-Geramon 
nicht Es bleiben nur die marginalen Standorte in räumlichen Sinne, wie Wiesensaume, 
Acker- und Wiesenraine und m zeitlichem Sinne wie vor allem Wiesen-, aber auch Acker-
und Weidebrachen (fur Angaben über der Frequenz verschiedener Typen sehe Tab 1) 
Die Sozialbrachen der letztgenannten drei Typen gewinnen in der heutigen Zeit in fast 
ganz Mitteleuropa noch an Bedeutung, jedoch bildet hier das Brachypodio-Geramon ein 
nur in wenigen Jahren verubergehendes Stadium Das tirachypodio Geramon als Wiesen-
saume und auf Ackerrainen hat als Vorbedingung seiner Persistenz die Fortsetzung der 
altubliehen Landwirtschaft, das heisst die Rainen und Wiesensaume mussen mager (unge-
dungt) bleiben und geholzfrei gehalten werden durch gelegentlichen Brand, Mahd und/ 
oder Holzschlag, jedoch nicht durch alljährliche Mahd Die Thesen, dasz bei der üblichen 
Beweidung keine Brachypodio Geramon Vegeration bestehen kann (u a Van Gds et 
Gihssen 1972, Van Gils et al 1975) und dass Brand und gelegentliche mechanische 
Zerstörung der Brachypodio-Geramon Phytozonose zum Vorteil der Persistenz wirkt 
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Hecke Stauden Mahwiese Hecke 
,~Л\ 
Abb. 2/3: Querschnitte zweier Mähwiese-Staudenflur-Hecke-Komplexe oberhalb Arbaz, Mittelwallis. 
(Van Gils et Kovacs 1977) konnten auch im Gebiet durch Beobachtungen unterstützt 
werden. Die obengenannten Vorbedingungen sind in der modernen Agrarlandschaft 
immer weniger vorhanden und werden auch in unter Naturschutz gestellten alten Agrar-
landschaften oder -gebieten unseres Wissens nach nirgendwo verwirklicht, weil hier ent-
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weder Mahd im unwirtschaftlichen Zeitpunkt allzu gründliche Mahd (immer und überall) 
Beweidung oder "Nichts-tun" als Pflegenmassnamen verwendet werden. 
Zum Vermittlung eines Eindruckes von Art und Ausmass der anthropogenen Einflüsse 
werden einige Querschnitte gezeit (Abb. 2 und 3). 
7. POLYPLOIDE DER (CO-)DOMINANTEN DESBRACHYPODIO-GERANION 
Auffallend ist, dass die (Co-)Dominanten des Brachypodio-Geranion (im Gebiet 
Geranium sanguineum, Trifolium medium, Brachypodium pinnatum, übrigens auch 
Dictamnus albus) Polyploiden sind. Bevor wir diese Tatsachen auf Gesellschaftsniveau 
deuten, werden wir unsere Aufmerksamkeit zuerts zum Sippeniveau wenden. Geranium 
sanguineum zeigt sowohl innerhalb seiner Sektion (Sect. Sanguinea R. Knuth: G. dahuri-
cum, G. napuligerum, G. pylzowianum), wie innerhalb sämtlicher europäischer mehrjähri-
ger Geranium Arten, das breitste Areal wie den höchsten Polyploidiegrad (Hypohexa-
ploid). Trifolium medium hat innerhalb die Subsektion Intermedia das breiteste Areal 
und innerhalb die Sektion Trifolium (Taxonomie nach Zohary 1972) einer der breitesten, 
dies allerdings nach die Kosmopoliten T. pratense und T. arvense. T. medium ist ein Deca-
oder Hyperdecaploid. 
Ähnliches wird über die Gattung Brachypodium geschrieben, worin B. pinnatum 
".. . als polyploider Typ das gröszte Areal besiedelt" (Mühlberg 1970). 
Das oben skizzierte Phänomen ist mit der Regel von Löve et Löve (1971), dass Poly-
ploiden eine breitere Toleranz haben als die Diploiden, in Übereinstimmung zu bringen, 
allerdings, wenn man die Polyploiden mit ihren direkten taxonomischen Verwandten 
— etwa auf Sektionsniveau — vergleicht und wenn man breitere Toleranz als breitere 
klimatologische Toleranz versteht. Auf Gesellschaftsniveau kann man die Polyploidie der 
(Co-)Dominanten des Brachypodio-Geranion als ein Beispiel der überdurchschnittlichen 
Präsenz der polyploiden Hemikryptophyten in Initial- und Zwischen Stadien (Knapp 1953) 
deuten. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
In der vorliegenden Arbeit wird über den Synsystematiek und primaren Standorts-
faktoren der Staudenwiesen und -säume des Brachypodio-Geramon Tx 60 in Th Mull 
62 em Van Gils 77 (ßrachypodietalm, Festuco-Brometea) im Walhser Rhônetal berichtet 
Zwei Gesellschaften, das subozeamsche Geranio Tnfohetum alpestm Mull 62geniste-
tosum sagittalis nov , im Gebiet nur auf Silikatunterlage in Bavoire, und das inneralpine 
Trifolio (medii)-Laserpitietum latifolme Van Gils et Gihssen 76, in subozeanischer Waadt 
nur auf Kalkunterlage und im kontinentaleren Mittelwallis auf Silikat und Kalkunterlage, 
werden mit ihren Untereinheiten beschrieben 
Das Walhser Brachypodio-Geramon, meist als Staudensaum Mahwiesen entlang oder 
als Wiesenbrache-Stadium desgleichen entwickelt, kommt an Sudhange zwischen 750— 
1550 m vor Die tiefsthegende Bestände (750 - ± 950 m) liegen in niederschlagsreicherer 
Waadt (1200 mm), oder auf tiefgründigen, wechseltrockenen Boden in Mittelwallis, die 
hochsthegenden Bestände dagegen auf steinigen Boden im relativ trockenen Gebiet 
Einige natürliche Bestände des Brachypodio Geramon wurden beobachtet, aber meis-
tens handelt es sich um anthropogene Gesellschaften, im sofern dass eine der Vorbedin-
gungen, ein waldfreies Standort, vom Mensch geschaffen wird Jedoch entragen die 
Brachypodio-Geramon Bestände entweder eine intensive Beweidung, noch eine alljähr-
liche Mahd, noch intensive Düngung Gunstig wirken jedoch Brand oder mechanische 
Störung 
Weiterhin wird versucht die Polyploidie der (Co-)Dominanten des Brachypodio-
Geramon ökologisch zu deuten 
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Tabelle 1 Brachypodio Geranion des Walbser Rhônetal, Schweiz 
Spaltenummer 10 11 
Zahl der Aufnahmen 
(Sub)Assoziation2 
Variante2 
12 6 10 13 12 9 15 10 14 6 
Tnfolio-Laserpitietum 
galtetosum boreali! 
Gentium Cl Ту Ge 
Typicum 





Subvanante2 La Ту Ge 




















































































Muttergestein Ca Ca Ca Ca Ca Ca 
(Si) 
Ca Ca Ca 
(Si) Si 
Si Si 










































































Deckung überhangender Baumschicht 
Aufnahmenzahl mit unterschiedenen 
Typen Staudengesellschaften 
M = Mahwiesensaum 
Ρ = Primare Staudenflur 
W = Extensivweidesaum 
R = Wegrand/Rain 




























Aufnahmenzahl mit Brandspuren 
Aufnahmenzahl mit Wasserungsmnen 




















Fortsetzung Tab 1 
Spaltenr 10 11 
Diagnostische Arten (gruppe) 
Trifolio Laserpitietum 
V Laserpitium latifolium L 
O Centaurea scabiosa L 
О Prunelk grandiflora (L) Jacq em Moench 
Anthencum hliago L 
Aquilegia atraía Koch 
MO Galium boreale L 
MO Molmia caerulea (L ) Moench 
MO Carex fiacca Schieb 
MO Filipendula hexapetale Gilib 
MO Colchicum autumnale L 
M Equisetum palustre L 
NC/МО Potentilla erecta (L ) Rauschel 
M Trolhus europeus L 
MO Phyteuma orbicuhre L 
MO Angelica sylvestris L 
Gentiana lutea L 
Astrantia major L 
V Laserpitium siler L 
Geranium silvaticum L 
V Clematis recta L 
МО /ииій salicina L 
Agrimonia eupatorio L 
Melittis melissophyllum L 
Melampyrum cnstatum L 
Cynanchum vincetoxicum (L ) Pers 
Origanum vu/gare L 
Centaurea tnumfetti AU 
Gzrex muncata L 
Geranio Tnfohetum alpestns 
V Trifolium alpestre L 
V Peucedanum austnacum (Jacq ) Koch 
Genista sagittalis L 
Agrostis tenuis Sibth 
Anthoxanthum odoratum L 
F;oto silvestns Lam em Rchb 
Festuca heterophylla Lam 
Betonica officinalis L 





























































































































































Fortsetzung Tab 1 
Spaltern 10 11 
Brachypodio Geramon (V), 
Brachypodietaha (O) 
V Geranium sanguweum L 
V Trifolium medium L 
О Trifolium montanum L 
О Brachypodium pinnatum (L ) Pb 
О Campanula glomerata L 
V Anthencum ramosum L 
О Viola hirta L 
V Satureja vulgaris (L ) Futsch 
О Veronica teucnum L 
О Hypochoens maculata L 
V Peucedanum oreoselmum (L ) Moench 
V Polygonatum odoratum (Mill ) Druce 
V Bupleurum falcatum L 
V Trifolium rubens L 
О Koelena pyramidata (Lam ) Pb 
Festuca Brometea 
Bromus erectus Huds 
X Euphorbia cypanssias L 
Coronilla varia L 
Stachys recta L 
X Teucnum chamaedrys L 
Pimpinella saxífraga L 
Hehanthemum nummulanum L 
Hippocrepis carnosa L 
X Silene nutans L 
Thymus sev spec 
Festuca valesiaca Gaudm 
SÛ/VM pratensis L 
Galium lucidum All 
Ranunculus bulbosus L 
X Carex humihs Leyser 
Onobrychis vicnfolw Scop 
Sanguisorba minor Scop 
Dianthus carthusianorum L 
PulsatilL· montana (Hoppe) Rchb 

























































































































































































































































































































Molmio Arrhenatheretea + Brachy 
podtetalia 
Vicia crocea L 
Achillea millefolium L 
Lotus cormculatus L 
Galium mollugo L 
Poe pratensis L 































































Fortsetzung Tab. 1 
Spaltenr. 
Leontodón hispiäus L. 
Ononis repens L. 
Centaurea¡acea L. 
Plantago lanceolata L. 
Arrhenatherethalia + Brachypodietalia: 
Knautia arvensis (L.) Coulter 
Dactylis glomerata L. 
Plantago media L. 
Veronica chamaedrys L. 
Molinio-Arrhenatheretea oder nur 
Arrhenatheretalia: 
Lathyrus pratensis L. 
Arrhenatherum elatius (L.) P.b. et J. et С 
Trisetum flavescens (L.) P.b. 
Heracleum sphondylium L. 
Vicia septum L. 
Tragopogón pratensis L. 
Querco-Fagetea/Quercetea pubescenti-
petraeae: 
Quercus pubescens Willd. 
Fraxinus excelsior L. 
Cornus sanguinea L. 
Corylus avellana L. 
Crataegus monogyna Jacq. 
Prunus avium L. 
Viburnum lontana L. 
/leer campestre L. 
Rhamnus catharticus L. 
.Sorbus ana (L.) Crantz 
Prunus spinosa L. 
Aoja sev. spec. 
Rubus sev. spec. 
Berberis vulgaris L. 
Ligustrum vulgare L. 
Sorbus aucuparia L. 
Cotoneaster tomentosa (Ait.) Lindi. 
Lonicera xylosteum L. 
Acer pseudoplatanus L. 
Quercus petraeae (Mattuschka) Lieblein 
Melica nutans L. 
Hieracium murorum L. 
Hepática triloba Chaix 
Hypericum montanum L. 



















































































































































































































































































































Fortsetzung Tab. I 
Spalteni. 3 4 6 7 8 9 10 11 
Poa nemoralis L. 
Epipactis helleborine (L.) Crantz 
1 1 
Sonstige Arten: 
Л е т hieracioides L. 
Hypericum perforatum L. 
Solidago virgaurea L. 
Galium verum L. 
Fragaria vesca L. 
Melampyrum pratense L. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke 
Campanula rotundifolia L. 
Galium pumilum Mun 
Primula veris L. 
Picea abies (L.) Karsten 
Ulmus campestris L. 
Populus tremula L. 
Populus alba L. 
Juniperus communis L. 
Taraxacum spec. 
Chaerophyllum aureum L. 
Festuca rubra L. 
Knautia silvática (L.) Duby 
Rhinanthus alectorolophus (Scop) Pollich 
Campanula rapuneuloides L. 
Agropyron intermedium (Host) P.b. 
Medicago sativa L. 
Verbascum lychnitis L. 
Lychnis flos-jovis (L.) Desr. 
Astragalusglycyphyllos L. 
Thalictrum minus L. 
Ranunculus nemorosus De. 
Cuscuta epithymum L. 
Polygala vulgaris L. 
Satureja alpina (L.) Scheele 
Potentilla reptans L. 
Stellaria gramínea L. 
Gymmdenia conopeo (L.) R.Br. 
Artemisea valesiaca All. 
Chaerophyllum hirsutum L. 
Festuca pratensis Hudson 
Clematis vitalba L. 
Phyteuma betonicifolium Vili. 
Ceum urbanum L. 
Rumex acetosa L. (Lam.) Dandy et Willmutt 
¿MZUÍÍ luzuloides (Huds.) P.b. 
Brachypodium silvaticum 






































































































































































































Fortsetzung Tab 1 
Spaltern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Callana vulgaris (L ) Hull 1 
Melampyrum silvaticum L 1 
Sedum ochroleucum (Haix) + 2 2 1 
Festuca onna L 2 1 2 1 
Hieracium pilosella L 2 
Holcus mollis L 1 
Trifolium pratense L 1 1 1 + 
Daucus carota L 2 1 
Galium cruciata (L ) Scap 1 1 
5
 Abkürzungen in der Tabelle 
G-Tge = Geranio Tnfolietum alpestnsgemstetosum sagittahs 
Gentiana = G lutea 
Cl = Clematis recta 
Ту = Typicum 
Ge = Geranium silvaticum 
Ag = Agrimonia eupatorm 
Me = Mehttis mehssophyllum 
Ba = Basalvarwnte 
Ce = Centaurea tnumfetti 
La = Laserpitium suer 
+ = m einer Aufnahme der Spalte 
1 = Stetigkeit - 20% 
2 = Stetigkeit 2 1 - 40% 
3 = Stetigkeit 4 1 - 60% 
4 = Stetigkeit 6 1 - 80% 
5 = Stetigkeit 81 100% 
V = Verbandscharakterart 
О = Qrdnungscharakterart 
NC = Nardo Callunetea Charakterart 
MO = Arten die vorkommen in Halbtrockenrassen (Brachypodietalia) sowie in Feuchtwiesen 
(Molmietalia) 
X = Allgemeine Arten submendionaler Xerosenen, dass heisst ohne Preferenz fur Grasland, 
Staudenflur, Gebüsch oder Wald 
19 
Arten nur ein-bis driemal vorhanden3 
Spalte 1: Bromus ramosus, Cirsiumacaulon, Viola odorata, Thesium linophyUon, Sanguisorba major, 
Poa glauca, Epipactis atrorubens, Cephalanthera rubra, Agrostis alba, Cotoneaster integer-
rima, Angelica archangelica, Geranium pyrenaicum, Poa alpina. 
Spalte 2: Cirsium acaulon, Carduus defloratus. 
Spalte 3: Alchemilla vulgaris, Phleum pratense, Thesium linophyUon, Sanguisorba major, Agropyron 
caninum, Aegopodium podagraria. Polygonum viviparum, Rhinanthus minor. 
Spalte 4: Scabbsa columbaria, Asperula cynanchica, Carduus defloratus, Cirsium arvense, Cuscuta 
europea. 
Spalte 5: Galium aparine, Asperula cynanchica, Lathyrus heterophylla, Scabiosa gramuntia. 
Spalte 6: Epipactus atrorubens, Thalictrum simplex, Luzula multiflora, Ranunculus acer, Euphorbia 
stricto 
Spalte 7 Cirsium acaulon, Malus sylvestris, Cirsium arvense, Helictotrychon pratensis, Betula pen-
dula. 
Spalte 8: Quercus robur, Fagus silvática, Helleborus foetidus, Sedum album, Agropyron caninum, 
Viburnum opalus. 
Spalte 9: Listera ovata, Cuscuta europea, Polygonatum multiflorum, Geranium robertianum, Galium 
aparine, Muscari comosum, Artemisia campestris, Bromus ramosus, Phleum hirsutum, 
Avena pratensis, Glechoma hederacea, Crataegus oxyacantha, Salvia glutinosa, Saponaria 
ocymoides, Lathyrus vernus. 
Spalte 10: Biscutella laevigata, Phleum hirsutum, Trifolium badium, Artemisia absinthium, Hieracium 
sabaudum. 
Spalte 11 : Galium aparine, Scabiosa columbaria, Bromus ramosus, Asperula cynanchica, Phleum pra-
tensis, Malus sylvestris, Fagus silvática, Amelanchier ovalis, Veronica spicata. Leontodón 
crispus, Vaccinium myrtillus, Lilium martagón, Viola odorata, Poa glauca, Luzula multi-
flora, Alchemilla hybrida, Mercurialis perennis, Lamium galeobdolon, Galeopsis tetrahit, 
Convolvulus arvensis, Betula verrucosa, Vicia hirsuta. Prunella vulgaris, Dianthus sylvestris, 
Peucedanum cervaria, Orchis mascula, Orobanche lutea, Quercus robur, Listera ovata. 
3
 Nomenklatur folgt Binz et Becherer (1970). 
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De definitie van het begrip tweejarige plant in de Flora van Nederland is toe aan rekun 
struktie 
H Heukeb ¿L S J van Осыыгоот ( 1977) 1 loia \лп Necli-rland 
- Wolters/Noordhoft, Groningen il9c druk) pg 37 
H 
De opvatting van Jakucs dat het optreden van klonen bij de beoordeling van l> locoenolo 
gische trouw negatief dient te woiden gewaardeerd, is zowel onpiaktiscli ah inkonsekuein 
1' Jakucs (1972) - Dynamische Verbmdung der \\aider und Rj'tn 
- Kudó, ßudaptst pg 206 
III 
De stelling van Van Leeuwen, atgeleid uit ¿ijn relatietheone. dat de sooitenrijkdoi . \ari 
de Tnfolio-Gerametea het meest stabiele milieu op de betreffende lokaties indiceeit. is 
gefalsifiseerd voor een aantal miheupaiameters 
Г G van Leeuwen (19b6) A lelaUoii tlicorctical appioaih lu 
pattern and process in vegetation Wcntia 15 2S ¿b 
IV 
Zonder korrespondentieregels in b t de diveisiteitsjjaraiiicters en de rangorde van miheu-
parameters kan uit de formele theorie van Van Leeuwen geen empii ¡sehe theorie atgeleid 
worden 
V 
Politisch Klein-Azie dient op groiid van vegetahekundige кшеьа als zellstandige риі ии ¡ν 
(domein) binnen de ЬигомЬегьсІіе plamengeogiafisclie legio geplaatst te woiden Ju in 
tegenstelling tot de gebnnkelijke indeling bij de Mediterrane icgio 
II Waller ¿ 11 Sl'ikj(1970) Arejlku'i', λ j^iis. li Insti list nk 
C<eohotamk t liner. Stuttgart 47b pp 
VI 
Het moet momenteel mogelijk zijn om \oor vegeuiiekartermg een even duidchjke nana 
leiding te schrijven als vooi het bereiden van maaltijdnn 
Vil 
Van de islamitische wereld heetl alleen hel Centraala/iaiische deel geen politieke onafhd. 
kelijkheid t o v. zijn koloniserende buropese staat herwonnen. 
vin 
Gebruik buiten Europa van de hierarchische klassifikatie van plantengemeenschappen 
volgens Braun-Blanquet kan o.m bevorderd worden door de naam van de vegetatie-
eenheden op te bouwen uit twee plantesoortnamen zonder deze, in tegenstelling tot het 
huidige gebruik, te vervoegen volgens de regels der Latijnse grammatika. 
IX 
Het is tenminste om taalkundige redenen gemakkelijker voor een Nederlander om de 
Turkse taal te leren dan voor een Turk om het Nederlands machtig te worden 
X 
Het uitgangspunt van de „Contourennota" „iedereen die daarom vraagt en daarvoor ge-
schikt is moet in beginsel (tot het hoger onderwijs) worden toegelaten", leidt enerzijds 
tot een groot aantal werkloze akademici, anderzijds tot immigratie van ongeschoolde 
Mediterrane mensen en aldus tot een revolutionaire situatie 
J A van Kcmenade (1975) - Discussienota contouren van een toe-
komstig onderwijsbestel - Staatsuitgeverij, Den Haag 135 pg 
XI 
Uit een oogpunt van rechtsgelijkheid zou de vervangende dienstplicht voor gewetens-
bezwaarden inzake militaire dienst moeten leiden tot het invoeren van burgerlijke dienst-
plicht voor iedereen die geen militaire dienstplicht vervult. 
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